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To Lach Confrere in the World
My clear Confrere,
May the grace of Our Lord Jesus Christ be with us forever!
When I wrote to you in Advent, I promised that I would do so
again in January, and I intimated to the Visitors that the subject of
my next letter would be Stability. Perhaps it tells you something of
the stability of my own resolutions that this letter is only being writ-
ten now at the beginning of Lent.... I had hoped to have made a
deeper study of this topic along with the Council here, but for a va-
riety of reasons we were unable to find sufficient time to discuss the
topic at length . So, rather than delay this letter further, I am setting
down some reflections which I hope, by the grace of God, may
strengthen you in your vocation in the Little Company.
During the final days of Lent we find a phrase in the liturgy which
keeps recurring again and again. It is that of Saint Paul, "Christus
factus est obediens usque ad mortern - Christ became obedient unto
death. "(Phil. 2:7).
When Jesus Christ on the eve of His death was looking beyond that
event, Saint Peter in his admiration of His Master exclaimed:
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"Lord, I am ready to go with you to prison and to death." (Lk.
22:33). ,Just how far Saint Peter was prepared to go, at least on that
celebrated occasion, all of its know. On that night when .Jesus was
betrayed, Peter was anything but ready to go "usque ad morte ► n -
unto death" ti- Christ. Events proved that a few challenging words
from it portress at the gate were sufficient to show that Peter belied
his name . He was anything but a rock of stability in his dedication to
Christ.
All of us who have taken vows in the Congregation have, like Pe-
ter, made an " usque ad mortem - unto death " promise to Jesus
Christ. Both in the traditional as well as in the more recent vow for-
mulations, we will find the phrase, "toto vitae tempore,- for the du-
ration of my life." All of us when we pronounced our vows promis-
ed that we would observe poverty, chastity and obedience accord-
ding to our Constitutions, and that through our vow of stability, we
would dedicate ourselves to the evangelization of the poor "toto vi-
tae temporc", - or if you prefer the Pauline and Petrinc expressions,
"usque ad mortcm " - unto death".
For St. Vincent, stability was synonymous with fidelity to a voca-
tion one had personally received from Cod. On the 16th of October
1658, St. Vincent wrote to two Confreres living in the Community
at Troyes, both of whom had intimated to him that their stability in
the Congregation was under strain . The letters, which St. Vincent
wrote to each of them, merit reading and reflection, because they
blend in an exquisite manner sympaty with encouragement and un-
derstanding with firmness. If I quote a few sentences from each of
these letters, it is only to entice you to read both letters in their enti-
rety:
When we think about another state of life, we picture for our-
selves only what is pleasant in it, but when we are actually there,
we experience only what is troublesome in it and what runs con-
trary to nature. Remain in peace, Father, and continue your
voyage to heaven in the boat in which God has placed you.
That is what I hope from Ilis goodness and from the desire which
you have to do His Will." (Coste VII, pp. 292-293).
"If' you have succeeded in retraining for 20 years in the Conipa-
ny, you will remain vet another 20 or 30 years in it, since things
will not he more difficult in the future than they were in the past.
In binding yourself to God exactly as the others do, not only will
you edify them, but Our Lord will bind Himself more closely
than ever to you, and He will be your strength in your weakness;
IIe will be your joy in your sorrow; and He will be your stability
in your wavering." (Coste VII p. 294).
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If St. Vincent would think of the Congregation as a boat on a
voyage to heaven , then we, as its crew members, have our responsi-
bilities to keep it on a stable course. To keep a ship on a stable course
does not mean to leave it stationary or static. In this context I feel
that it is important that provinces keep themselves open to appeals
which the Spirit of God is now making to us through our new Con-
stitutions and Statutes . He is inviting us to new apostolates for the
poor; to new forms of sharing with one another in community; to a
new simplicity of life; to the adoption of new techniques for reaching
the heart and mind of man . For that reason , it is important that
communities be familiar with the content of our new Constitutions
and Statutes , and I feel that a revival in a new form and in a regular
way of our Community spiritual conferences based on our Constitu-
tions and Statutes could do much to strengthen us in the living of
our vow of stability.
In the boat of St. Vincent's Congregation, we are responsible for
each other's safety and survival. More than we realize - it is not only
our personal dedication to God through the Community, but our inter-
est in each other's apostolates which can support Confreres in their
living of the vow of stability. All of us in Congregation are in a spe-
cial way " our brothers' keepers".
Let me return once more to St. Peter and his crisis of stability. By
the grace and graciousness of Our Lord, he surmounted that crisis.
After the Resurrection, he was able to accept from the lips of the Ri-
sen Christ the forecast that his future would be a difficult one as lead-
er and a member of the Christian Community. From the lips of Je-
sus Christ also, he was to learn not to be too preoccupied by what
the future might hold for others, of what the pattern of their lives
would be. "Lord, what about this man?
Jesus said to him, `If it is my will that he remain until I come, what
is that to you? Follow me." (Jn. 21: 21-22).
As with Saint Peter, our stability will be tested. We may feel
drawn to leave the Congregation; we may feel influenced by the de-
cision others have taken. To us all, however, Jesus Christ keeps
saying with quiet insistence what He said to Peter: "Follow me."
(Jn. 21:22). In those two simple words there lies an invitation to ac-
cept the "missio" which conics to us from Jesus Christ, trough His
Church, trough the Congregation, trough our Visitor. It is the ac-
ceptance of that "missio" which is at once the guarantee of our sta-
bility and the expression of the vow we made to serve Him in the
Congregation "usque ad tnortern - unto death".
The difficulties of the future did not deflect Peter from ''streng-
thening his brethren" (Lk, XXII, 32) for he did not doubt the love
of Jesus Christ. My prayer for us all is that we will never doubt that
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Jesus Christ is loving us through the Congregation and thus ena-
bling us to persevere in our vocation "usquc ad mortern - unto
death".
"Remain then in peace and continue your voyage to hea-
ven in the boat in which God has placed you.
That is what I hope from His goodness and from the desire
which you have to do His Will ," (Coste VII, p. 293)
I am in the love of Our Lord,
Your devoted confrere,





Feast of (hu- L.idv of Lourdes
1982
My dear Confreres,
May the grace of Our Lord Jesus Christ be with us forever!
One of the very attractive features of St. Vincent's correspond-
ence with his Confreres was his desire to communicate, not only
what might he described as official directives and replies, but also a
desire on his part to share with his correspondents the news of the
Company. A Confrere in Poland would receive from St. Vincent
news about two Confreres who were working in Scotland or one in
France about the difficulties of the mission in Madagascar. St. Vin-
cent's vision was as broad as his charity.
It is in line with this practice of St. Vincent that we present to you
NUNTIA C.M. Belonging as we do to a Congregation that is
worldwide, it is important that we be interested, not only in our own
particular province, but that we be acquainted with what God is also
doing through our Confreres in other provinces. NUNTIA C.M. is
an informal news sheet which we hope to send to Visitors on a nuut-
ber of occasions throughout the year. I would be grateful if you
would reproduce copies of it for each of the communities of your
province.
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Finally, I would like to thank the little team here in the Curia who
have undertaken the task of collecting , presenting an([ typing what
you now see and which hopefully will interest you.
In the love or Our Lord I remain.
Your (devoted confrere,
Richard AfcCULLE'N is. C.M.





May the grace of Our Lord, Jesus Christ he with us forever!
I write to tell you that the venue for the Visitors' meeting in,/anuary next
will he Bogota , Colombia . I am grateful to the Iisitor of Colombia, Father
Nieto, and his Council for finding us a suitable venue for our meeting which
will begin on the JOth,/anuary and end on the morning of the 25th, 198.3. My
thanks also to Father Biernaski , the Visitor of Curitiba, and Father Quevedo,
Secretary of CLAP17, for their assistance.
Father Rigazio . chairman. Father Braga and Father Corer have kindlF
consented to be members of a committee here in Rome to organize the details of
this meeeting. They will be in contact with you later, /or the ), with to consult
you on the two top 1'(-.s which will form the center of our discus.sion .s in Bogota.
They will also furnish you with necessary in/ormation at a later date.
I enclose a circular letter on Stability and I would be grateful if . you would
distribute it to the Con freres of your Province.
The editing committee of NUNI'IA will always be glad to receive items of
news for inclusion in it.
With every kind with and hoping that you are in good form , I remain in the
love of Our Lord,
Your devoted confrere
Richard AfcCULLEN i. s. C. M.




Man h 9. 198'
Dear Father Visitor,
The grace of our Lord be ever with us!
I am pleased to send you the first draft of the Ratio Formationis
for the Internal Seminary, prepared by a commission named by my-
self and comprising: Fathers S. Brindley, R. Maloney, R. Sainz, C.
Sens and S. Wypych.
The working out of this Ratio is, you know, in response to the re-
quest of the General Assembly of 1980, in Decree 5.
In carryng out its task, the above commission made use of the doc-
uments sent in by the Directors of the Internal Seminaries in almost
all the Provinces of the Congregation who were replying to an en-
quiry about the actual state of formation in our Internal Seminaries.
Before passing on to the next stage in preparing the "Ratio". I
would be obliged once again if your Province could collaborate.
Please study the text yourself personally or ask other confreres of
your choice to do so, and send in whatever observations seem desir-
able.
I should be very grateful if the replies were sent here by 15 May
1982.
Kindly address these to Fr. S. Wypych, who will cordinate them and
give thern*to the General Council and to the Commission of Forma-
tion.
With my very kindest regards and thanks,






DIES-NONIF:N OI FICIL-NI I)( )N1l'1S I'ROVINCIA
Januarii 5
ORDONEZ F. P I'oc. C oIIF. I'3 Mail ilensis
GARCIA F. Proc. C(,Ils. 1/:3 N1 Itrilcnsis
PARDON R. I'ruv'. Cons. 1/:3 N1 i I ru t-lisis
1.l1SA RRETA J.M I'm%. Cons I /;3 M; IIIiIclltiis
ORCAJO A. Supcrior I/:3 HuI'tLLs 5 N1au'ilensis
.Januarii 12
SIANISZFWSKV' S. Superior 1/3 Utica 8' S.A.F. N. Anil.
I'F:RSI(H R. Superior I/:3 Cancuillo T S.A. 1-. O(:(:.
.Januarii 21
GARCIA M. Superior 1/3 H LI.LLI i I Colo mhiae
GAI.VIS A. Superior I/:3 Punta Colombia.
N1 l_'RCIA F. Superior I/3 Nle,kllin I0° Culonlhia,•
GAR(:IA.1. Superior 1/3 Nlmliclia II" Colombiae
ESCOBAR F. Superior 1/3 Santa Rosa (;nlolllbiae
dc Cul,.11
NIORA A. Superior 1/3 'ILL ILLS ilri 17' (:nlorllhlte
(:ARAN1ES J. Superior 1/3 N1a<Iri,I I 1 Salm:nnina
Januarii 27
ALI.AIN G. Supcrinr 2/3 Rennrs 111 Pal1,1cnsis
Fehruarii 2
DELAGOZA R. V i s ilarnr 2/3 I'll ilippin:u'wn
LUNA R. 1)F(: Cali I/b Colonlhiae
Fe)ruarii 17
(:UNINIINGS J.F.. Supelinr 2/3 R/, Piedras 7" Pnrrorir:ula
MAR 'I'INF:Z J. Superior 1/3 N'IavaGnez 3 " Fodor ic;ma
GONIFZ F. Superior I/:3 I', i,, 4" I'n clod( ul.:
.AR(;ANA J.I., Superior I/3 San I'_ dc Malmis Porlori,nm,,
HEN/.AI. R. Superior I/3 Sarno I ),nninio 1'2'-' Porto: 1-11.i
Fehruarii 27
HONIHA W . N'inilalrn' I/3 Polonia'.
O'KF:FJ'I; J Prin. Cons I/3 S.A.F. (h' irnlalis
GONZAI.F:Z C. Supcl iur 2/3 (;1l:uemala I" Alnrrica, Cenrl'.
GUNZAI.IL"/. 1'.. Superior 2/3 S;uuiagu VrraGuas Ann-mat- (:call.
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DI ES-N(.>NIFIN OFFICIUM I)ONIUS PROVINCIA
Fcbruarii 27
DE PAZ F. Superior 2/3 Quezaltenango 2° Americae Centr.
I.C)PEZ E. Superior 2 /3 San Salvador 5° Anmericae Centr.
TREYER . J. Superior 4/3 Graz 1" Austriae
Niartii 19
MARTIN D. Visitator 1/3 S.A.F. Merid.
QUEVEDO P. Assisi . Prov. Argentina
GONELL. A J. Superior 1/3 Buenos Aires I" Argentina
Aprils I
GC)NIES PEREIRA A. Pruv . Cons. 1/3 Fluminensis
OLIVF.R
do FARIA D. Prov. (:Oils . 1/3 Fluminensis
DEI.L'AMORE C. Prov. Cons. 1/3 Fulminesis
RODRIGUES
do LIMA E. Prov. Cons . 1/3 Fluminensis
NIARTL; RET.J. Superior 2/3 Lima 8 ' Perm iana
SAINZ R. Visitator 1/3 Cae saraugustana
NIENDEZ C. Prov . Cons. 2/3 Philippinarum
VARGAS F. Prov. Cons. 2/3 Philippinarum
SUCAI. 1.)LLO R. Prov. Cons . 1/3 Philippinarum
GRACIA
ESPALLARGAS,J. Prov . Cons . 2/3 Philippi narum
Aprilis 17
ESCOBAR F. Prov. Cons . 2/3 Columbine
CASTILLO F. Prov. Cons . 1/3 Colurnbiac
VRECAR V. Superior 1/3 Ljubljana 6 Jugoslaviac
LEKENC NI. Superior 1/3 Malra 8 ' Curitibcnsis
KELLER V. Superior 1/3 Orleans-Curitiha 2° Curiribcnsis
C:ZA:NOVSKI A. Superior 1/3 Irari 6° Curioibensis
CZEKALA H. Superior 2 /3 Derby 5" S.A.F. N.Angl.
BARRY R . Prov . Cons. 1/3 Australiae
MASIDE C. DFC Gijon 1/6 Sahnantina
Aprilis 26
HERRERA D. Prov. Guns. 1/3 C hiliensis
IBORRA,J.B. Prov. Cons. 1/3 Chilicnsis
PADROS E. Prov. Cons. 1/3 Chiliensis
REVOREDO R. Pruv Cons. 1/3 Chiliensis
N'ECROLOGI U \1
,Jan. -April., 1982
NO NOTE: (:ONI)l('IO DIES OR. D(>MUS AE"1- \'(X:.
I C( )1.SEN j,,scph Saccrdos 5. 1.82 Brunsium ?° 98 76
2 1.IMOUSIN Paul Saccrdos 15. 1.82 A'simalrn 57 35
3 GARCIA R..Jostt Sat cribs 9. 1.82 Orrnse 11,' 71 54
4 1)I fULLIO Pietro Saccrdos 25. 1.82 Benrrrnto 2° 69 51
5 B11.I.IG Peter Sacerdos 2. 2.82 Prom. 69 48
6 MARTINS-VIEIRA Frater 30. 1.82
,Vtednpmn+ 3 °
FrIKurtras 7° 88 44
7
Antonio
SACRISTAN Sacerdos 9. 2.82 ;Madrid /" 79 tit
8
Agapito
RIBI•:IRO Saccrdos 26. 1.82 Bela 83 63
9
Pinto Dclille
YOUNG Henry Sacerdos 19. 2.82
Florv nnte '3"
Phtladrlphta 1" 83 65
10 (:ADART Sacerdos I . 3.82 .1lnntreal l /° 51 30
11
Maurice
KONING Sacerdos 13. '1 82 Guatnnnla 1 " 35 34
12
C:orncho
NORRIS George Sacerdos 23. 3.82 .Ashfirld 1" 60 42
13 BRO/.EK Sacerdos 31. 3.82 Whitr,lonr 9' 71 53
14
Drano is
YOUNG Edward Sacerdos 22. 3.82 Brooklyn 4 ° 82 51
15 REIX)NDO D. Saccrdos 1. 4.82 Andujar 2° 64 47
16
Saturnino
MEl.0 Domicio Frazer 11. 4.82 Cara(a 6° 67 42
17 CORTEI.YOU Sacerdos 18. 4.82 Chicago 3' 70 52
18
William 'r.
TONG Joseph Sacerdos 23. 4.82 lien -A1u /1 ° 62 33









Roma, 25 de rearzo do 1982
A los Visitadores
Los miernhros de la Comisidn Organizadora del prri.rimo Fncuentro de Visi-
tadores nos reunimos. los dial /9-y 20 de marzo, Para elaborar el Cuestionario
que le enviamo.s con In presente, y establecer las lineal' generates de Organtza-
cirin.
1. El Cuestionario : etidentemente, no es exhausliuo; Ud. mismo podrd
c ompletarlo, si to juz•{ra oportuno. Les preguntas que se le hacen tan solo preten-
den servir Para un trabajo de examen y de reflexion.
Nos permitimos sugerirle que, Para dicho trabajo, utilice la ayuda de algu-
nos cohermanos come podrian ser, los miembros del Consejo, o del Consejo de
Pastoral, .si existe en la Provincia, o simplemenle, de cohermanos competentes
en la maleria, especialmente per hallarse cornprometidos en alguno de esos minis-
terios.
Le rq{ramos nos hgtra lle{rar las respuestas al Cuestionario Para el 30 de junio
de 1982, a mds lardar. En el mes de Julio, en of cto, In Concision se rvunird
ru rvamentePara elahorar, e•ntre otras cocas, una sintesis de lac respuestas reci-
4idas, la que serd enviada a calla uno de los Visitadores. Le k,'radeceremos vi-
,,amente que sus respuestas, arb'mas de claras, sean concisas, a tin de facilitar el
trabajo de sinlesis.
Hemos ahadido rum Bibliografia reducida que, a nuestro juicio, le podrd
apudar Para compenetrarse de In materia. Ornitimos ciertos trahajos de valor
-come tr'sit de al{runos eohermanos - porquc entendemor que• let lsitadores no
disponen de tiempo par estudiarlos. Pensamos que lac citas oIiecidas resultan
su/icientes Para el dohle Ira bate de remontarse a lac juentes de nuestra tradition
vicentina, ), enterarse de cudnte q{ruarda de nosotros la l'lesia boy.
2. Para la Organizaeion , hemos partido de los siguientes presupuestos: el
Encuentre no Ilene en vista In elaboracirin de textos , sino refexlonar, con mi-
ras a la action pastoral, sohre dos asp ectos fundamentales de nuestro ser vicenti-
no; interesa la tradition que nos conduzca a las.Juentes, y la atencidn a lac in-
terpelaciones del ntundo actual,
Por eso hemos elahorado un plan genvrito. quo, puede considerar come ''Do-
turnentum primum r. per tonsiguientc, sujeto a lac enmiendas que se h• pro-
pongan. En concrete, presentamos las s{e,'uientes lineas;
- dedicar una semana a cads uno de los dos ntinisterios;
- encomendar a personas competentes la presentation do los mismos: misiones
pepulare, y tert•itFe (lei clero; en amhos cases, una /rresenlacion nos introducird
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en la tradicicin vicentina , y otra nos ilustrard sobre los enfoques actuales;
- alqunas experiencias vdlidas de ciertas Provincias, podrdn ser ilustradas
brevemente y discutidas;
- creemos mds oporluno dedicar mayor tiempo a las discusiones en los grupos,
que a las reuniones plenarias;
- duranle las sesiones , dipondremos de un equipo ''reducido " para la traduc-
cidn simultdnea, es decir, que se efectuardn las traducciones en Castellano,
Francis e Inglis.
Quedanro.s a In espera de las respuestas al Cueslionarioy de las sugerencias,
que juzgue oporlunas con relacidn a los diversos pantos de organizaci'dn, u otros
en los que no hayamos pensado.
Anticipdndole nuestro agradecimiento , to saludamos con afecto.fraternal en N.
Seior y San Vicente,




Les mernbre•s dc la Congregation realise• nt la fin de In Mission,
"suivre le Christ evangelisateur des pauvre•s", lorsque, selon les
Constitutions, ils "s'applique • nt a ('evangelisation des pauvres, sur-
tout des plus abandonnes " (art. 1, 2°). Ce•t aspect, selon la tradition
primitive , se manifests
. de manicre speciale• clans "les missions po-
pulaires, Si chores all coeur de notre Fondateur" (art. 18). Pour cc-
la, les missions populaires:
- .sow a recommender eves insistance,
Woos entreprendrons ('oeuvre des missions en I'adaptant
aux situations et circonstances locales.
- examinant toutes les possihilites de lui imprimer un nouvel
elan" (art. 18).
A la lumiere de ces principes, notre rcllexion commencera par un
examen du passe de nos Provinces pour mettre en place one authen-
tique renovation des missions.
1. - I)c I'llIS'I'() ► Rl, , I'AVENIR des MISSIONS
1. Queue est la tradition de votre Province a propos des missions
populaires?
2. I)ans true tradition , cc qui s'est conserve et cc qui a disparu:
a) conthicn do rnaisons ct de confri• res travaillent aujourd'hui
pour les missions?
b) conthicn Ia Province a t-ells pri chc de missions en 1981?
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3. Quelles sont les causes d'un eventuel abandon?
4. Queue place occupe le ministers des missions clans les Eglises lo-
cales ou cst etablie votre Province?
5. Cc qui se nict en place pour reprendre cc ministere tradionnel,
specialetnent en cc qui regarde
a) lc renouvellement des formes et du contenu,
b) la formation du personnel qui travaille ou se prepare a tra-
vailler clans les missions?
6. Si dans votre Prov. it n'y a pas de tradition pour les missions po-
pulaires, queues sort les possibilites offertes pour mettre en place
cc ministere premier de la CM?
7. Tenez-vous comptc dans ]a formation de nos Serninarlstes et de
nos Etudiants de la preparation a cc ministere? (cf. Const. 116,
4; 123, 2: 124, 2; 129, 2).
11. - SENSIBILITE DE L.,A PR OVINCF.
1. Aujourd'hui comment votre Province persoit - ells cc ministere
des missions?
2. Quclle est la relation des missions populaires
a) avec les autres types d'evangelisation?
h) avec les autres ministeres au service des pauvres?
c) avec les autres ministeres de la Province?
3. Lesjeunes de votre Province ont-ils Ic desir dc s'adonner a cc mi-
nisieere . dement renouvele , et croient-ils realiser fear vocation en
cc ministere?
III. - DIVERSFS FORNIFS des MISSIONS POPULAIRES
1. Dans votre Prov. est-ce la forme traditionnelle des missions po-
pulaires qui prevaut?
2. Est-cc plutSt des formes nouvcllcs commc
a) paroisses-missionaires, attention a des grouper specialises
(migrants, ouvriers)?
b) forines (' evangelisation prolongee?
c) formes 1'evangelisation courte mail souvent reprise?
(1) autres formes suggerecs par la situation locale particuliere?
3. Si c'est le cas, pouvez-vous indiquer quclques experiences de va-
lour a cc sujet?
IV. - Le CON...ENC do la MISSION
1 . Quel est le message de la mission?
2. Quclle est la relation entre cc message et le programme pastoral
de l'Eglise locale?
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3. Quelle est la continuite de la presentation du message entre une
mission et la suivante lorsque 1'evangelisation est reprise clans les
memes lieux?
4. D'une manicre particuliere , quelle est la relation entre l'annonce
du Salut et la promotion humaine dans Ic but d'assurer les effets
de la mission?
V. - Les LIEUX de Ia MISSION
1. Quel est le milieu ordinaire clans lequel se realisent les missions
dans votre Provin(e:
a) milieu rural?
b) faubourg des villes?
c) regions ouvricres?
d) y a-t-il exclusion de certains milieux?
2. La population on se fait la mission es( composee principalement
a) de pauvres, an sons sociologique?
b) de personnes qui ont besoin d'etre evangelisees bien qu'el-
les ne soient pas pauvres au sens strict?
c) on ne fait aucune distinction?
3. Quel est le milieu quc preterent les confreres adonnes ace minis-
tere?
VI. - TYPES DE MISSION
1. Quel est le type de mission qui a la preference dans votre Provin-
ce:
a) les missions "fondees" Bans Icur forme traditionnelle ou
clans un mode renouvele?
b) les missions demandces par les Eglises locales et payees
par elles?
c) Ics missions prises en charge par Ia conununaute? En cc
cas, comment sont-elles subventionnecs?
SERVICE du CLERGE
2 Des sa fondation, Ia CM a assume le service du clerge, presquc
en theme temps que Ic ministere des missions. Cc service ella I'a
rempli, de manicre particulicre, a travers la formation donnee, dans
Ics Serninaires, aux aspirants au sacerdoce et Bans les Retraites, an
clerge deja consacre au service pastoral.
Aujourd'hui, les Constitutions le reaffirment, considerant cc ser-
vice cornme un ministere dans lequel les missionaires realisent leur
vocation: "aident a la formation des clercs et des laics, les amenant
a prendre une part plus grande dans I'evangclisation des pauvres"
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(art. I , 'V), Laics et clercs sons rnentionnes ensemble, en vue de leur
formation pour le tninist^re d'evangelisation des pauvres.
L'article 19 des Constitutions explicite Ic principe selon les
aspects suivants:
- formation des clercs (fans les scminaires,
- aide aux prctres par la formation pernranente,
- aide aux pretres (fans la formation pastorale,
- preparation des Imes aux rninisteres pastoraux neccssaires a la
conununaute chreticnne,
- formation des cleres et des Imes a travailler en equipe pour la
creation de communautcs chretiennes.
Et cette formation it pour but le service des pauvres.
Sur cc theme noire reflexion tiendra compte tout ensemble de la
ligne traditionnelle ct do la renovation nccessaire aujourd'hui.
1. - I'i\titiF, et AVENIR de no ire SF.RVlCF du CI .l:lt(^I:
1. Quells est la tradition de votre Province clans Ic service du cler-
gc? Qtrclles lirrnres a-t-il eu et quelles formes sons conservees?
2. Cc qui a disparu et ce qui reste do cette tradition:
a) Ia Province dirige-t-clle encore des scminaires (petits et
grands)?
b) contribuc-t-clle par cer(ains dc ses membres a fit direction
de scminaires diocesains? Dc quelle manicre?
c) la Province a-t-elle une maison pour les exercises all clergc?
(1) comhien la Province a-t-elle donne des retraites en 1981,
(fans nos maisons ou a 1'extericur?
e) (Iuelles sont Ics autres activitcs organisecs pour Ic service du
clcrge?
3. Quelles peuvent titre Ics causes (Tune cventuelle decadence de ce
ministere?
4. Que dernande aujourd'hui le clergc local de nous la ou nous som-
ntes?
5. Ce qui se fait pour redonner force ace ministere, quint a cc qui
louche
a) la renovation des f ormes et du contenu?
h) la preparation du personnel qui travaille ou est appelc a
travailler (fans cc ministere?
6. La formation de nos Seminaristes et de nos Etudiants ticnt-ells
compte de la preparation a cc ministere?
7. En plus des oeuvres qui touchent clirectement Ia formation du
clergc y a-t-il d'auUrs forines de relation et de collaboration avec
Ic clergc., au plan de I'apostolat et stir d'autres plans?
8. Si c'est le cas, indiquez certaines experiences intcressantes de
I'aide au clergc.
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11. - SENSIBILITE do la PROVINCE
1. Comment la Province pcrcoit-elle aujourd'hui le service du (,let--
2. Quells est la relation de cc service avec les autres services de Ia
Province?
3. Les jeunes sont-ils attires par cc ministrre :' Pensent-ils qu'ils v
peuvent realiser 1a leur vocation?
III. - ORIENTATION dc notrc SERVICE du CI.ERGE..
1. L'aide que noun pouvons apporter au clerge, sous ses diverses
formes, tend-elle surtout a le provoquer, en accord avec le senti-
men( de St Vincent, "a exciter en cux Ic desir de realiser ('option
de I'Eglise en faveur des pauvres" (Const. 19)?
IN'. - PERSPECTIVE S cle RE NOVATION
1. La province a-t-elle des possibilites de s'inserer clans le travail dc
l'Eglise locale a propos:
a) de la promotion des vocations?
b) de la formation permanente du clerge?
c) de la preparation de diacres permanents et de catechistes?
2. Si vous avez des experiences stir ces points, indiqucz-en quelques
unes des plus interessantes.
V. FORMATION des AGENTS I,.AICS de la PASTORALI.
1. La Province a-t-ells la possibilite d'un travail de formation de
laics agents de la pastorale, avec orientation vincentienne:
a) comme ministres necessaires a l'Eglise locale pour la for-
mation de cotnntunautes chretiennes?
h) comme ministres utiles pour des rninisteres specifiqucment
vincentiens?
2. Quelle est la collaboration et ('engagement de la Province, spe-
cialement par le biais des paroisses, dans la formation de laics qui
doivent travailler en etroite collaboration avec les pretres pour la
creation de communautes chretiennes authentiques?
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EN CETTE ANNEE QUATRICENTENAIRE
DE LA NAISSANCE DE ST. VINCENT
1. - CON7EX7E SOC1O-11ISTORIQL'E
(QUIEN FUE SAN VICENTE DE PAUL? (1)
Fue tin hombre que amo
tiernamente a los pobres, vien-
do en ellos al mismo Cristo.
Nacici el 24 dc abril do 1581 en
cl pucblito campcsino dc
Pouy, al stir de Francia.
Trabajo, desde nino, como pas-
tor de cerdos. Se ordcn6 de
Sacerdote el 13 do septicmbrc
de 1600. En busca de prestigio
y de dinero, se instalci en el pa-
lacio de la familia Gondi, Co-
mo maestro de su hijo. Pronto
sintid la insatisfaccicin de una
vida fAcil y cornprendici que sit
tnisi6ti era servir a los pohres.
Solfa decir: "Es preciso hussar
primero a Dios.... Si nosotros
hacemos los asuntos de Dios,
El hara los nuestros."
Impresionado por el aban-
dono espiritual de los carnpesi-
nos y cl relajamiento del clero,
funds la "Congregacion do la
Misicin" (Padres Lazaristas)
para evangelizar a los pobres y
formal- it los Sacerdotes.
El contacto con la miscria
cambid radicalmente su vida.
Hay pobrcz a por todas partes:
nif os abandonados , enfermos
desatendidos, mendigos ham-
brientos y vestidos de harapos
y para coltno de males, las
guerras sicnthran devastacicin
y mucrtc. El decfa: "Francia
se ha convertido en on teatro
en clue, it vista y paciencia de
todos, la terrible necesidad ha-
cc de personals central".
(1) En cette annce du Quatricentenaire Vincentien on a elite route
sorts de "depliants", "prospectus", etc. donnant un aperSu de
"I'univers vincentien" et it l'usage des publics les plus divers. Dc
►ncn ► e revues et journaux , des articles visant lours propres lecteurs.
On rcpercute ici un de ces articles redige comptc tenu des secteurs les
plus populaires (N. dl- la R.).
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Sin tcorizar sobre la pobre-
za, se Ianza a la acci6n: denun-
cia las atrocidadcs do la solda-
dcsca e intercede par la paz;
multiplica sus Brazos a travcs
de sus Misioncros v de las Da-
mas de la Caridad; junto con
Luisa do Marillac funda la
"Compatiia de ]as Hijas de la
Caridad", para servir corporal
y espiritualmentc a los pobres.
Organiza con sus Misioncros
confcrencias y retiros espiri-
tuales para el clero y hasty en-
via Misioneros it paiscs Ieja-
nos decenas de miles de po-
bres son evangelizados, ali-
inentados, vestidos, curados
dt. sus dolencias Cl) stir caws V
en los cstablecimicntos quc• cl
organiza. A111, donde hay mi-
seria, esta Vicente do Paul: en
la- carccles, cn las galcras, en
los 1 Spitalcs, c q lo. campus
dc batalla.
hrancia, agradccida. Io pro-
china: '`Padre de la Pauria
la Iglcsia: "Patrono de las
Obias Socialcs", icformador
del clcro, "Maestro del Espiri-
tu''. Los Itistoriadores la con-
sideran "cI gran santo del gran
sitlo". iAai;obiado por la cn-
IeFlnedad v eI clnro trajinar al
scrvicio del pobre, nlnere cn
Paris, rodeado de sus M'I ISlnni'-
ros, cI 27 dc scptiembre do
166h). F,n eI sc laccn realidad
sus prtlpias palabras: ''Antt'-
mos a Dios, herntanos. pcro
(III(- Sea a costa del sudor de
nucstras frcntcs v del esfucrzo
tic 1111 st ros Brazos".
Su mensaje pervivc atin des-
de lace 400 ands. Inspirados
en su tnistica florecicron mu-
rhas ouas organizaciones reli-
giosas v seglares critic las tic
Cabe dcstacar a las "Conferen-
cias de San Vicente: dc Paul"
linuladas en Paris en 1833 por
Federico Ozanam (Caballeros
do San V icente dc P.).
El M4ensaje de San Vicente
de Paul
San Vicente no escribi6 nin-
gun Iratado do cspiritualidad.
Sin c•ntbargo, it travi•s"dc su vi-
da, dc sus Ftindaciones, de lit",
confcrencias it sus Hijos c Hi-
las espirituales, v a Craves de
sus innunu'rablcs cart as, pode-
lllos conocer Si! cspiritu, sit ca-
1'islna. sit mcnsajc.
FILL sintesis es "amar y ser-
vir a Jesucristo presente en
los pobres ". He agtli algunas
dc las principales caractcristi-
cas dcl cspiritu vicenciano.
Antc todo, cotno funda-
mento, amor a Jesucristo.
"Nucstra vida dcbc estar lima
do amor a ,Jesucristo". File el
amor a Cristo cl quc convir66
a San Vi( elm. hacia los pobres.
Lucgo, conlo cxpresion
pr;irtica dc c•SC amor. vicne eI
M11 0 1 v Servicio it los pobre..
Nucstra vocaci6n es "servir
a ,jcsucristo en la persona de
los pobres " "Los pobres son
nuestros alnos v Senores".
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Ese amor "debe ser afecti-
vo", Hello de ternura v corn-
prensi6n, con una cntrega to-
tal de nucstro ser it Dios, para
servirle en calla uno de los po-
bres en particular; siemprc con
hurnildad, sencillez, manse-
dumbrc v caridad.
Pero tambien " amor efec-
tivo "; San Vicente era un
hombre practico v cumplia. Lo
decia a sus Hijos: "Debemos
hacer cfcctivo el Evangelio,
haccrlo realidad". Jlas aun:
"Arnernos a Dios, hermanos,
arnetnos a Dios, pCrC) hagarnos-
lo con el esfuerzo de nucstros
Brazos v el sudor do nucstra
frentc". San Vicente quiere
eficacia en las obras y para ello
se vale de todos les medios v
personas a so alcance. No
quiere clue los pobres se sien-
tan defraudados; hay que ser-
virlos "espiritual y corporal-
rricnte". Nada do eiucubracio-
nes. "Los Pobres no pueden
esperar"; cxigen soluciones
inrnecliatas; mas no olvida las
soluciones a largo plazo, base
de un nuevo orden social ver-
daderarnente evangelico.
Este servicio y promotion
San Vicente to quiere• "orga-
nizado".
Precisainente lit caridad desor-
ganizada le hace concebir su
prirnera iundacion do las (,ari-
dades, (boy Voluntariado de la
Caridad). Esta organizacion
apunta a ejerccr un "amor
verdaderamente efectivo"
en favor dc Ins pobres.
Otra caracteristica del espi-
ritu (IC San Viccntc cs la uni-
versalidad de su arnor v do su
acci6n, Canto en el aspec to geo-
grafico. eclesial, (,onto en el rc-
lacionado con toda (,lase de
personas. Ya en sit tiernpo
funda nrisiones desdc Polonia
hasty cI Africa, silt dcscuidar la
misma Roma.
Pot, amor hacia los Pobres
acepta niultiples cargos, desde
Niiernbro del Consejo de Emil-
do has(a Capellan de los con-
denados a las galeras: Sabo
aglutinar it obispos, clerigos v
seglares para sit gigantesca
obra de caridad, sintctizada ya
en la primera parte del articu-
lo. Nlas cl secreto de sit nnilti-
ple activiclad hay que buscarlo
en so arnor hacia cl Sef r.
arnor forncntado en la intinii-
dad it waves Cie unit m(crisa
oracion y mcciitacion.
Pobres y Ricos. Algo que
llama lit atenci6n en el espiritu
vicenciano es CI trato con his
ricos en favor de los pobres.
Sicmpre ohscsionado por "sus
Pohres" San Vicente se codea
con los grander de la Berra,
aunque su Vida siempre Inc
austcra. Pohres v ricos hat de
set, igualmente evangeiizados y
los pobres hat do ser cvangelio
vivientc; el mundo dehc en-
contrar en el arnor el verdade-
ro rostra do Dios. Fn esta
proyecci6n San Vicente no bus-
ca la "Iucha do (,lases" sine la
convcrsi6n de (odds hacia el
Reino de Dios, reino de amor,
de,Iusticia y de paz. Y, en par-
-(e, el to logr6. Una Iccci6n pa-
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ra nues( ro tientpo yue intents
canthiar cl munclo it base de
Iucha, (it' odio N. violencia, o
c1uiz.i Iratando do fir-jar un
munclo nuevo cantbiando solo
ciertas estructuras sociales sin
tratar do "convertir" el cora-
zon del hombre , do donde
cmana cl bicn o el teal. No bas-
(it rcntcdiar la miscria cspiri-
tual v material de los pueblos.
Si yuemtnos scr heirs al caris-
ma vicenciano dchetnos ante
todo crradicar las causal de
pohrcza , entre las cuales so-
bre•salc cI egoismo dc los Itom-
1>res v do las naciones.
San Vicente de Paul vivc hoy
nitniento de la "civilizacion
del atnor", amalganiada de jus-
ticia y caridad. I)c lo contra-
riu, nuestro munclo se hundira
victima del egoisnut, de la in-
justicia. del odio, del afan de
poder. de dincro v de placer.
"Solo el atnor 1n salvara'.
Esta fue la op(-ion de Vicen-
Ic de Patil: option por los po-
bres. hcrencia do lit Familia
Espiritual Viccnciana.
"Evangelizar it Ios Pobres"
es cl Irma de sus I iijos; "servir
espiritual y corporalinente it
los Pobres" es cl ideal de sus
I lijas; "asistir v promover a los
Ixrbres" es el trabajo del Vo-
luntariado seglar Vicentino.
San Vicente vivc hov. Vier
por su pcrcnne actualiclad. Vi-
ve en sus Obras.
r. Flay en la Iglesia algo de
Opcionetas actualiclad yuc lit
prefcrem ial por los pobres?
Oesdc cl C:oncilio \'at it into 11,
pasando por :Medellin y Pue-
bla, pasta los ultintos I)ocu-
inentos pontilicios, la Iglcsia
va cnrurnhando Iasi todo su
pensarrticnto y sit actividacl ha-
cia lit evangelizacicin y promo-
(,ion integral Sc Ins pobres.
A lay en cl munclo de hoy
algo mss necesario y urgente
(lilt' una sincera y cticaz con-
version hacia los pohresi' Y e-
llo en todos los orclencs de co-
sas, en todos los nivclcs, en to-
dos los Continentes. El mundo
nccesita urgententente cl adve-
I•:n verdad, ningtin Santo es
de tanta actualiclad corno San
Viccntc de Patil: vive hov por
cI pcrcnne mensaje de vida, de
sits escritos y du stn Ohras.
La Familia Viccnciana
La Familia Viccnciana esta
conrpuesta por cuatro Rarnas:
la Congregation de la :Mision
do los Padres Lazaristas, la
C arnpania de las Elijas de Ia
(::uiclad, las Voluntarias (Se-
noras ) de la Caridad v la Socie-
dad (Confercncia ) do San Vi-
cente de Paul.
F:soi prrsentc en los cinccr
:onlin entcs. (:uc'nta con
4.500 Saccrdotes Lazaristas,
37.000 11ijas de la (aridad,
220.(00 Voluntarias v 940.0(1(1
Socios (Caballeros).
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La Congregation de la Mi-
si6n ticne coma "rrtistica"
cvangclizar directa o incfirecta-
mcnte a Ios pohres. 1)irecta-
mente it Iraves de rnisiones po-
pulares, rnisiones en paises no
cristianos, parroquias misionc-
ras teml)oralcs; indircctamen-
tc, mediantc la asistencia espi-
ritual it Ios rniembros de la la-
milia \'icenciana v a sus "po-
hres", v tambien a haves de la
formation (IC humus Sacerdo-
Ics (plc aticndan Bien a Jos po-
bres do Ios campus v ciudades.
atencion it los pohres, a los
cuales "deben servir espiritual
y corporahncnte ', con caririo
y eficacia vicndo en epos al mis-
nlo Cristo.
A sit fundacidn coopero en
gran parte Santa Luisa de Ma-
rillac.
Esta Comunidad fue favorcci-
da por diversas Apariciones de
la Virgen de la Medalla Mila-
grosa, en la persona de la novi-
cia Sor Catalina Laboure
(1830).
La Compaiiia de las Hijas
do la Caridad, cuvo Irma es
"La Caridad de Cristo nos
aprcmia", cs biers conocida en
todo el ntturclo por su obra ca-
ritativa en los miss diversos lu-
gares v arnbientes. San Vicen-
IC fue considcrado Como un re-
volucionario: no quiso quc sus
I lijas fucran considcradas "re-
ligiosas" en cI sent do can6ni-
co y furidico do la palabra.
Por eso el escribio: "Tendran
por monasterio las casas de los
enfermos; por cclda, till piso
de alquilcr; por capilla, la Igle-
sia parroquial; por claustro,
las Galles de la ciudad; por
clausura, la obediencia; por
rejas, el ternor de Dios; por
veld, la Santa modestia".
En soma. alga contplcta-
tucntc nuevo en la Iglesia del
siglo XVII; on estilo de villa
"rcvohu iottario" para perso-
nas cntregadas a Dios. '1'oclo
cstai supcditado It U n a nu',lor
La fidclidad a su carisma
fundacional y la perenne necc-
sidad del servicio a los pohres
explican fundamentalmente el
desarrollo de la Compania de
las Iiijas de la Caridad, la Co-
munidad miss nurnerosa en la
Igiesia Cat6lica.
Las Voluntarias de la Ca-
ridad , son seglares, cuva fun-
dacion fue la primera de las
Obras dc San Vicente de Paul
en 1617. Por sit misma natura-
leza, por la condition seglar de
sus rniembros, abarcan un
gran radio de action.
La Socias, formadas y orga-
nizadas para una reflexion,
una busqucda v actividades
concretas, individuales, en
equipos y con otras entidades
alines, se declican a servir v a
protnover a todo hombre y






c1os, madres colas, etc. Todo
ello a tr-aves de rota acc•i6n me-
diata o a largo plazo. F,sta ac-
ci6n es personal, colectiva y
sobre las mismas estructuras
de la Sociedad y husca adap-
tarse a las necesidades de la
realidad local, nacional a inter-
nacional, procurando erradi-
c•at• no solo la pohreza mate-
rial, cultural v espir•itual, sino
tan-1b[611 luchando contra las
causas de esta pohreza.
La siglas de esta Asociaci6n
son A.I.C. - Asociaci6n Inter-
nacional de Caridades. Ante-
riormente sus Socias eran Ila-
madas - "Damns o Senoras de
lit Caridad". Iloy din han op-
tado por llaic tc sc ' •\'olunta-
rias dc: la (:arid:ul
La Sociedad IConferen-
ciasj de San Vicente de Paul;
esta Sociedad de seglares, si
bien no foe fundada lxrr el mis-
rno San Vicente, forma parte
de la Farnilia Vicenciana.
Por una parte esta inspirada
en San Vicente v Ileva el norn-
bre del mismo Santo; por otra,
su Fundador, Federico Oza-
nam, (1833), se lanz6 a esta
obra por influencia de Rosalia
Rendu, abnegada y heroica
Hija de la Caridad.
Corrian por ayuel entonces
vientos de in( reduliclad. Fede-
rico Ozanain ,, sus compancros
universitarios se desgastaban
valientemente defendiendo la
fe cat6lica en los ambientes in-
telectuales de la epoca.
Mas, comprendiendo que de
porn scrvian sus discursos si
no iban acotnpainados de his
obras, cl se Ianz6 con heroismo
v organizacion a dar testinuo-
nio de la fe, de sit amor al
-limo me• diante el servicio per-
sonal a los pobres con tin hc)n-
do sentido de transforntaci6n
social de lit hurnaniclad, (-it lit
ntisnta linea, en las mismas ac-
tiviclacl(s v con los misntos nu'-
toclos yuc las Voluntarias do lit
C:aridad.
l.a mistica de esta Asucia-
ci6n es una rnistica para lit ac-
ci6n por el reino de la justicia;
conjuntamcnte con el reino de
la caridad.
"La caridad sin justicia es co-
nut una casa sin cimirntos; Pe-
ro la justicia sin la caridad es
una Casa sin techo".
Pero esta lucha por Ia justi-
cia social no exoncra al rniern-
bro do esta Sociedad de cunt-
plir c-on sit deber primordial
clue es la visita a los pohres,
ntc•cliante un encuentro indivi-
dual on cllos. Ya su l'undador
de cia it sus comparieros "yue
la caridad hags lo clue lit justi-
cia no logra hacer". El Papa
Paulo VI dijo a los Socios "F.l
Vicentino debe ser el servidor
y el amigo personal de los po-
br.•s, ell cl sentido evangeli(c)
de la palabr•a".
En la actualidad la Sociedad
de San Vicente de Paul es lit
Sociedad seglar catcilica yue
cuenta con mac miembros; sus
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Socios son casi tin millon,
esparcidos por todo el munclo,
sietnpre atentos a los signos de
los tiempos, siempre acudien-
do a socorrer todas las miserias
de cualquier clase, siempre
tratando de erradicar las cau-
sas do la pobreza, colaborando
especialmente con todas las en-
tidades que trabajan por el
'Mercer Mundo.
tuando Vicente de Paul.
Esta es la familia Vicencia-
na. Sin embargo, podriamos
anadir quc, cn la actualidad,
sobrepasan de cuatrocientas
las conittnidades, organizacio-
nes v cntidades quc directa o
indirectatnentc han nacido al
amparo del espiritu de San Vi-
cente de Patil.
A traves de ella, sigue ac- forsre BA YLACH C.M.
("Leedntate ", Guaya(luil,
no 106, p. 12-15)
SAINT VINCENT ET SON MESSAGE (1)
Saint Vincent a-t-il encore an message a apporter a noire temps?
Entre noire societe et la sienne, ily a on abime. Puis, lorsque nous souhaitons
orienter noire avenir, nous sommes davantage tentes de nous adresser a des lutu-
rologues que de consulter nos devanca'rs quel.s que,{'rands et cel?bres its aient pu
titre.
Au demeurant, Monsieur Vincent ne se sentirait guere a l'aise daps le milieu
oti noun vivons. Il aurait sans doute cite fait des 'adapter a noire niveau de vie,
a noire technique et a noire societe democratique fort differente cependant de la
sienne. Mais, ce me semble, it se sentirait tout a fail etranger dans un monde oa
la pensee des hommes, y compris celle des chretiens, est foncierement se'cularisee.
Et cependant, malgre la distance qui noes separe et tout ce qui nous differencie,
Monsieur Vincent continue a nous interpeller.
(1) 7'exte de la conference donne to 2 fierier 1982 au "Centre d'Etudes Saint-Louis-de-France ",
a Rome
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L'Eglise /'a proc/ame Patron des a uvres de charite, parce qu'a un moment
precis de 1'histoire , it a./ail ¢uvre de pionnier el qu 'it Cest donne corps el time
au service des plus demunis. Mais son actualiti ne tient pas seulement a ce
choix qui en quelque maniere I'officialise, el/e depend surtout du fait que lc.s /i-
{rtes mattresses de w penser co'i'ncident encore aver lrs principes essenlir/s de la
charite el que ces themes fondamentaux de to charite, it /es a formu/es de manii'rr
claire et equi/ibree
La misericorde et la compassion qu 'il exalte etaient celles qui passent our ac-
tes. II se sentait vivement responsable deviant It malheur d'autrui, mat's
animateur - ne' it suscitait des collaborateurs et mullip /fait /es initiatives. /)ans
la diversite'de Sr ., entreprises , une It ,gne maiiresse ressortail : lafidelite au .service
des plus demunis.
L 'action qu 'i/ menait n'elait pas simplement cont,uea court mais h long terme,
it allait au ,fond du prohleme. it dtait en ntcmc ternps on mo,stiqur et on homme
d 'action.
AMOUR AFFECTIF ET AMOUR EFFECTIF
On peul mener one action sur la base de raisonnrments mtirement reflechi.s,
on peut egalement s 'y lancer sous l 'impulsion d 'un besoin profond, d 'une pou.s-
see spontanee et vila le.
Dons son livre ma,gn zfiqu e: ` Jesus avant le Christianisme", l'auteur sud-
african Albert Nolan fait remarquer que "ce que rend Jesus different (de1 autres
hommes) c'est so compassion sans limite pour /e paurre et 1'opprime". Il /ait
d'ailleurs rema rquer en passant que It rootfrancais ''compassion " est bien trop
faible pour exprimer I'emotion qui etreint Jesus.
Le verbe utilise danss le textegrec traduit on mouvement, one pulsmn qui sound
des profondeurs des entrail/e.s, qui silent des ''tripes "... (Nolan op. cit. p. 45-
46).
Et de fait, tout au long de 1'Evangile, it cst question de la compassion qur
Jesus lemoigna aux ma /ades, our aveugles, aux pecheurs, a to masse delats.see
omme on troupeau sans pasteur, a Jerusalem. C'est cc sentiment de compas-
sion qui lui inspirait celte parole : ' ` Tout ce que vous avez fait au moindre des
miens , c'est a mot que vows I'avez fail ".
C'est un sentiment idenlique de compassion intense et quasi-viscerale qui
portait Monsieur Vincent viers I 'hornme paurre it upprime el qui onus donne
1'e.squicse to plus /rdelr de son profit. Ce sentiment est tout autre chose que la
compassion superficirllr, sentimentale , qui plaint , console en paroles, puts
abandonne a son sort It prochain afJ7tge.
"Quand noun allons voir /es pauvres , nous devons entrer dans leurs senti-
ments pour souffrir avec tux... Et pour ce/a, i/ fain thcher d'attendrir nos c¢ur.s
et de les rendre susceptibles des souffrances el des inisrres du prochain, et prier
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Dieu qu 'it nous donne le veritable esprit de misericorde, qui esl It propre esprit
d e Dieu ' ' (XI - 340-341)
Pour Monsieur Vincent, /'esprit dr mise'ricorde irnpliquail une action con-
crete, /'amour vrai es1 pour If moms aulan l effeclif qu'affeCtif "It./aut courir
auux hesoins du prochain, proclamail-i1, comme au./eu " (XI, 31). Celle image
esl lypique de sa conception de In vie.
De son temps, it ne manquail pas de foyers de misery: its malades a domici-
le, its enfants abandonnis el its orphelins, its bander de mendiants, Its prison-
niers el its galeriens, its esclaves a Tunis cl a Alger. des provinces entieres raia-
gees par la guerre el la famine, Its exiles, Its aliines el its handicapis menlaur,
voila aulanl de mnndes de misrre pour lesquels Presque rien n'etait fail. C'etail
la portion rl 'lu manile qu 'il s 'elan cholsie cornrne parla,{'e el dont la pensee ne le
quiltail Pas.
"Que deviendront nos pauvres, s 'ecriail- il, et oii iron !-its? C'est la mon poids
et ma douleur .J" (Abely, 1, 111, 120).
Quand it parlait de la misrre morale el de /'ignorance spirituelle des pauvres
et du elan.{'er qu 'its courraienl d 'rare damnis de cc ./ail, on le sentail encore plus
angoisse.
"I/ inc souvierrl qu'aulre/ois lorsque je revenais de In mission, it me senibilait
que, revenant a Paris, Its porte.s de la ville devaient tombcr sur moi et m 'ecraser;
et raremenl revenaisje de /a mission que cette pen see ne me vint dans I 'esprit.
La raison de cela, c'est queje considerais en moi-mime: "Tu 1'en vas a Paris,
el voila d'autres villages qui atlendent de loi la mime chose que ce que lu cirns
de-fairy a echo-la eta cclui-la!
Si lu n 'eusses pas etc la, vraisemhlahlement telles el teller personnes, mourant en
fetal nii lu les as trouvees, seraienl perdues el aurairenl etc damnces.
Si lu as trouve' cela, tels el leis pCche's qui se corrimetlent en title paroisse-la,
n 'as-lu pas sujel de douter que to trouveras la mime chow el que de pareilles
faules se commetlent en la paroisse voisine? Cependanl its atlendent que to antes
faire la mine chose chez euY que to viens defaire a !curs voisins; its atlendent la
mission , et to 1 'en vas, to its laisses la!.S'ils meurent cependant el qu'ils meu-
rent duns lours pechis, lu .s eras en quelque fat'on cause de leer perle, el lu dais
craindre que Dieu ne 1'en demande compte ". (XI, 44.5).
Peul-ilre noun est-il difficile de souscrire a ce rai. sonnement.
Nous aeons une conception dzerenle au sujel de la justice el de la misericorde de
Dieu. Mars la nest pas pricisement la question . Ce qui nous frappe dans ce
texte, don/ de nombreux autres passages repercutent !'echo; c 'es! a quit point Air
Vincent prenait a caur le sort des pauvres. Il en etail .so/idaire, it savait d'ai/-
leurs par experience ce qu'elail la pauvrele. It respectait le.s pauvres.
Le caractrre ejfecl:f de sa compassion eclalail d'atlleurs dons Its initiatives
qu'il prenait coup sur coup pour soulager lea formes les plus zanies de la misr-
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re. Afars chez lui, /'attention a la personne de ceux don! it s'occupail e1 /e genie
de V organisation allaient de pair.
Hans le Reglement qu 'il drecsa pour la premiere Chariti pour femmes a
Chatillon-les-Domhes, it relive d'une part cclte neces.sile d'organt'.ser l'aide aux-
p/ us dernunis: "Les panties orrl heauroup snuffer! plulnl par, faute d 'ordre a les
soulager. que (du manque) de personnel charitahles " (XIII, 423): d'autre
part, c e mane Reglement enumerr des eon %ignes marquees an coin dt' la deltca-
tessr. entr'aulres: "Ies t'istleuses de ma/adrs .sont pores de commen(er to utours
par celui qui a quelqu'un aver lui et de finir par (eux tpui son! seuls aJin (Titre
aupres d'eux plus longtentps" (XIII, 428).
RESPONSABLE ET ANIMA'I'EUR
Les annies ne det'aient pas estomper chez lui, ce sentiment Iris vif d'etre per-
sonnellement re.sponsable du lot des pauures. "Pour moi, nonoh .slant mon age,
decant Dieu je ne me sens point excuse, de /'obligation que )'ai de trava ller an
salut de cis patu'res Bens; car qui pourrait tit 'en empecher.? Si je ne pouvais pre-
cher tous lei fours, eh bien! jr le fernis deux fors la .senmine ; sije tie pouvais al-
ley aux grandes chaires, je tacherais d 'avoir Its petites; que si encore on ne m 'en-
tendait pas a cis petites, qui m empecherail de parler honnemen t et famihire-
ment a ces tonnes Bens, comme je vous parle a present, les faisant approcher en
rond comme sous rtes? " (XI - 136).
Monsieur Vincent ne se contentail pas de se sentir personnellement responsa-
hle des pauvre.s, ce qui frappe chez lui c'est le caractere missionaire de sa chari-
1/. Cede charite ne se repliatt pas sur rile-mCme, it ne la oncevait pHs en pre-
mier lieu comme elant un geste de vertu ; elle ne se contentait pas du sain de quel-
ques pauvres. Monsieur Vincent n 'aimail pas "ces pauvres it itait an service
de loos les pauvres.
(in hornme srul ne pert rien contre on incendie; c'est on travail d'equipe et
.rotten! t/_faut que Joule tine cominunaule s'en mile. Aussi. Afon.sieur I 'incent
fail-il des l'abord figure danintateur. Pour toutes ses entreprises , on voit qu'il
en met beau (oup d'antres darts le coup. Pour faire donnr •r des missions populai-
rrs, it ne prend pas seulement /'initiative d'instituer la Congregation dr' la Alis-
sion, it fait au ssi appel a d'aulrrs prilres, secutlirrs r'1 rrligirux: de mime pour
In formation du tlt•rge, it rte ( lter(hr• pas simplement it rnonter on a-ur n' a lui. a
fonder ses sernirmires , tl s'associe ti one large (ampagne (It- quand it'
met stir pied /'assisltrtce aux victirrtes de la guerre, cc sont des cenlaines de hon-
nes volonl/s qu'il mobilise; lorsqu'il organise I assistarue attx nualades a domi-
cile, it tonne des Charitds et plus lard In Compagnte des Filler dr la Charite.
C'rst surtouut son appel systimatique aux talcs pour organiser l'asitslance
aux pauvres qui montre sa volonte de voir grand et qui est une innovation. A
one epoque out la vie chretienne await tendance a s'exprin er de preference par des
devotions et par un sacramentalisme coupe de la vie, it rappela que la religion
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dolt s'enraciner ct prendre corps daps le concret de la vie sociale. Et bien qu'11
n 'etit rien d 'un feminists, c'est lui quz remit en honneur l'ancien usage de con-
fier des fonctions publiques daps 1 'Eglise a des femmes. "Il y a 800 ans envi-
ron que les femmes n'ont point d'emploi public duns l'Eglise... et voila que la
Providence s'adresse a vows pour supplier a ce qui man quail aux pauvres
(XIII- 809-810)
Flu demeurcnrt chez l'anirnateurexceptionnelquWail Monsieur Vincent I'in-
terit nc cc limitait pas h son propre terrain d'action, it voyait toujours plus loin,
large et grand. It aimait sans doute les cruvres qu'il avail creees, commc un pore
aime ses enfants. II juhilait lilteralement lorsque cerlains de ses confreres.jai-
saient rnervcille dans la predication de missions; it eeit Fier de pouvoir ranmter
comment certaines de ses premieres soeurs avaient refuse on petit Poste conforta-
ble chez une noble dame pour rester fidelcs au service des pauvres. Maus on le
sentait cgalement profonde'ment heureux quand d'autres e'laient les artisans du
bien, et alors it se plaisait egalement it mettre cc hien en valour.
II etait davantage preoccupe de coir le hien se re'aliser que den titre lui-mime
/'instrument. 11 pensait mime qu'il-y a plus de merite a se rejouir du bien que
font les autres que de le realiser soi-mime.
II disait colon tiers quit ne pouvait s'empecher d'encourager le bien quand it en
eeit temoin. S'il possedait 1 art de mettre /ant de monde daps le coup de ses en-
treprises charitahles, c'est sans doute parse qu'il croyait a ce qu'il, faisail, mais
aussi pares qu'il croyait en la bonte foncierc de heaucoup d'hommes et en leer
volante d engagement. Interieuremenl fibre et de'age de tout esprit de concurren-
ce, it pouvait mettre les autres decant lours responsabilite.s. A un moment don-
ne, les dames trouverent qu'elles l'avaient suffisamment aide de leurs deniers. It
leur repliqua calmement: "Helas! cornbien de nignoteriec a-t-on an lggis, qui
ne servent de rica! 0 Alesdames, que nous sommes eloignees de to piece des en-
fants d'Israel, dont les femmes donnaient lours joyaux pour faire un veau
d'or''. (XIII - 800)
De la mime franchise, temoigne tout le discours qu 'il adresse le jour of 1 'a:u-
are des Enfants Trouves risque de pericliter:
"Or sus, Alcsdarncs, la compassion et la charite vous ant fail adopter ce.s petites
creatures pour cos enfants; vous aaez eV lours mores selon la grace depuis que
leurs mires selon la nature les ont abandonnes; voyez maintenant si vous voulez
aussi les abandonner. Cessez d'etre leurs mires pour decenir a present leurs ju-
ges; leur vie et leur mart sont entre vos mains; je in 'en vats prendre les voix et les
suffiagcs; it est temps de prononcer leur arret et de savoir si cots ne voulez plus
avoir de misericorde pour eux. Its vivront si vous continuez den prendre un
charitable coin; et au contraire, its mourront et periront infailliblement si vous
les abandonnez; I'experience nc vous permet pas den douler". (XIII - 801).
Cirntment les dames auraient-elles resiste a un langage aussi direct et aussi
conaairrca nt:'
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Dare une tout autre circonstance, it devail icrire a Monsieur !)u Coudray
qui priferaii traduire la bible syriaque pluloit que d'aller precher des missions
que s it ne relou natt pas ses confreres travaillant dans les Cevennes , lui, le
vieux Vincent , s 'y rendrait a sa place.
hlais s'il possidail fart de mettre !es autre.s deviant leurs responsabilitis, it
/else savait gee du trrtvail qu'i!s efjectuaierit ou /'aide qu 'ils lut apportaient et it
ne manquail pas de It leur temoigner. Il savait ce qu 'il pouvail demander a cha-
cun et ce qu 'il ne pouvait pas demander, car chacun n 'a pas la mime capacili
d'engggemenl. Ainsi it dicouvril Iris lot que st, dune part. Its dames lui
etaient d'un immense secours surtout pour In subsislance de ses a•uvres, it lui
fallail, d'autre part, des aides professionnelles pour stabiliser sesfondations.
LES PAUVRES ET LES PLUS PAUVRES
L 'histoire de l 'FEglise nous montre comment chemin faisant elle s'icarte tou-
jours a nouveau de son projet d'etre l'Eglise des paurres.
En son temps, Monsieur Vincent n'a rien fail d'autre que de s'efforcer de re-
donner vigueur a cot ideal. Du coup le message qui se degage de sa vie et de son
action reste toujours salable.
Mai.s quels etaient /es paurres dont it se souciait surtout?
Ice sous pouvons distinguer chez lui one double tendance concrilisee par une
double consigne . La premiere est d 'avoir one ouverture , one disponihilite totale
aux paurres, n 'importe lesquels. pourvu qu 'ils sotent vraimeni paurres ; la deu-
xiernr cons {gne l»nile It champ d 'action : ells invite a alter de preference hers
ceuX qui sont Its plus ahartdonnes soil au plan spirituel , soit au plan materiel.
La premiere consigns pose donc It prohleme sur one base tre.s large.
A set missionnaires Monsieur Vincent declarail ; "Notre vocation est donc
d'aller . non seulement en one paroisse, ni seulemen i en un eveche, mais par lou-
le la terre" (,k'II - 262). E*1 a ses premieres sorurs , it disait : " Vous vows ices
donnees a Dieu ... pour assister /es paurres malades non en one maison settle-
ment, mais partout - Soyez preles a embrasser toils les emp/ois que /a divine
Providence vous donne " (X - 124-128).
Aux yeux de Monsieur Vincent ce sont Its paurres qui nous choisissent et non
pas noes qui les choisi.s.sons . A noun d'elre di.sponihles. Ce principe V a mene
fort loin : ses fondations se succedaient . Mime s 'il ripitait qu 'il ne fallait pas
rnjamber sur la Providence , toujours it avanfait . Sans doute parce que la Provi-
dence avantait a plus grander enjambies que lilt . It arrivait d'ailleurs que non
seulement les dames , mais ses propres confreres et mime les sreurs rn etaient es-
soufiles.
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Deux annees avant sa mort, dans une conference sur les fins de la Congrega-
tion de la Afission, it tint un plaidover magnifique a /'adresse de ceux de ses
confreres qui etaient d'avis qu'il avail quand menne depasse la mesure du rauon-
nable. Une a une, i/ passe en revue ses jondations: les missions poputaires, les
seminaires, les Filles de la Charite, la maison du St. Nom de,Jesus pour vied-
lards, les alienes el handicapes mentaux, les enfants abandonnes, les h6pitaux,
les victimes de,guerres, les missions aupres des esclaves d'Atger et de Tunis el
celle de Madagascar. Pour quasi toutes ces cruvres, iI avail fait appe/ a ses con-
freres.
Sur un ton pal htelique , it demande a ses auditeurs de reconnaitre qu'il n 'a
fait autre chose qu 'imiter I 'exemple de , Jesus; it les supplie de ne Mcher aucune
des aruvres qu 'il a fondees sots pretexle qu 'il n 'est pas possible de mener de front
tans d'entreprises . El alors it s'emporte contre "ces carcasses de missionnaires
qui tdcheront d'ins nuer de fausses maximes pour ruiner , s'i/s le peuvent, les
fondemenls de la Compagnie: a ceuxx -/a, dil-i/, it taut resister ''. De mime
qu'aux "esprits lihertins ... qui ne demandent qu 'a se divertir , et pourvu qu'il
y ait a diner , ne se rnetlent en peine d 'autre chose .... ainsi qu 'aux "gens miton-
nes... qui n 'ont qu 'une petite peripherie , qui bornenl leur vue et /curs desseins a
certaine circonference ou its s'enferment carnme en un point; its ne veulent sortir
de /a: el si on leur montre quelque chose au-deli et qu 'its s 'en approchent pour le
considerer , aussit6t its retournent en leur centre, comme des limacons en leur co-
quille ". (XII, 91-92).
"Se{gneur, ainsi s'exprimait - il dans une course priPre , faites qu'instruiI par
la splendeur de votre exemple , je Porte sous les homme .s dans man ca'ur"
El cependant, Monsieur Vincent acceptait de limiter son champ d'aclion,
mais it s 'agissait alors d'une limitation qui serail au profit des plus pauvres.
Les sa'urs ne pouvaient pas repondre a n 'importe quelle demande pour itre
disponibles "pour ceux qui n 'on1 personne pour les assister " (VI, 41 - 1,
329-333 - VII, 51 - IX, 533-534, .583, 588-589, 662 - X. 6.58).
Quant aux missionnaires , eux aussi devaienl .faire no choix: "Leur vocation
est de servir les plus miserahles, les plus abandonnes et les plus accables de mise'-
res corporelles of sprituelles '' (XI, 77-393; XII, 4-79, 80).
Chez eux it insistait de maniere plus imperative sur ce principe du service aux
plus abandonnes . C'est qu 'i/ visait a redresser un abus, les pritres abondaient
en ville alors que les campagnes etaicnt spiriluellernent a 1'ahandon.
Contre ce scandale , it prolestait avec Ic radicalisme d'un prophete. Ses pritres
devaient s'abstenir de pricher ou de con lesser en ville; its ne pouvaicnt pas s'oc-
cuper de re/agieuses; it ne pouvaienl pas ecrire des /ivres ni rediger des cours; its
ne pouvaient pas prendre la charge de paroisses ; dans certains cas it d 'opposait
mime a cc qu 'its acceplent des jondations les oh /igeant a pricher regulierement
des missions dans certaines paroisses car, ecrivait-il,: "ces jondations occupe-
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raient la compggnie, en sorle que dans pert de temps torn lie pourrail alter ail-
/eurs oit la nece ssite plus grande nous presserail d'alter'' (V'7, 28 voir aussi I.
223; 251-252; 11, 23.5, III, 76; V, 459; V, 98; IX, 332 (333; 445).
Pout Monsieur Vincent qui, en rnaliere financiere, ne lenail pas a prendre
des risques, cetle consi,Berne de ne pas accepter des fondations pour rester libres
pour le service des pits paucres, est lourde de sens.
I. 'I:glise, a son at-is, perd Joule c ridihitili si rile n 'annonce pas la Bonne ?Vou-
celfe aux paurres.
Lorsque la question du service des plus pauvres est mice ei l'ordre du jour
d'assemhlies ginerales on autres, it arrive asset souvent qu'elle donne lieu a des
:changes anim es el ce pendant sans apparente conclu sion . Chacun se contente de
soultgner /'importance des taches auxquelles de fait it est alto/i. A ussi importe-
1-i/ davanlage de se demander comment aider les personnel en dtfficu/li aver les-
que/les c/rattan enure deja en contact que de se poser la question tin peu abstraite
de .savour ou se situent lss plus abandonnes. It esl d'ailleurs frappant que, der
que Pon s'occupe riellentent des pauvres, la question de savoir of se Irouvent les
plus (Mmunis find qua nd meme par se poser. Eire salts fail de ce qu 'on realise
es/ le premier symplame de la para/ysie caractiristique des institutions viedlis-
santes.:Monsieur i incent dirait qu'une institution en ell a 1'extrintr-onction
di^s qu 'on s')' pose la question comment survivre an lieu de se demander comment
faire face i ux nouve/les urgences. Sa position cst Claire: i1 faut des troupes mobiles el
disponih/es. Soulignons aussi ce fait ilonnant: dans le domaine des idees et par
temperament, Monsieur Vincent hail p/utat con.sercateur. Comment alors ex-
pliquer qu'if snit devenu tin jondaleur prestngieux et tat pionnier Nardi ninon
grace a ce print pe qu 'il avail mis a la base de toute son existence: rester fidele
ettr.x plus difaissis. C'est eel/ fideliti qui l'a toujours poussi en avant.
Muller to priori/: aux pauvres reste line utopie revs /ague/ft, it faudra lou-
jours continuer a tendre. La ntesure oii on en ti! indique It, niveau d'amour
qu 'atleinl tine contmunauli out taste societi. On lie pout parer de civilisation de
t'amotr que dans tine .sociili qui respecte et inti;gre le.r faibles.
CORPS ET AMES
La so//hitude de Monsieur Vincent va vers tous /es pauvres aver uric prcfi-
rence you les plus demunis. File a egalernent totjours one double dinnension:
" 11 fart! aimer corporel/etnent et spirituel/ement'' (LV. 239 - X, 33.3).
11 va do sell que lei pritrrs doivenl, plus que quiconque, hire coucieux des ni-
cessites spiriluel/es des pauvres. Alai's les Sours el les membre.s des Charilis se
royaiernt e5gafement confier la Niche c/'instruire les pauvres. It ell piquant de rele-
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err que parnar Ics dams, Alonsieur I incenl faisait cleja une rerlaine selection,
Bans l'inlen/mn de rnreux former ecIles qu'il cstimail capahles d'un travail pro-
prrmenl pastoral aupres des malades.
De fear cote, lee pre/rev ne deraient pas croire qu 'its pouraient se desinleresser
des besoins materiels de leer prochain. '.S'il s'ern troure parmi nous qui present
qu 'its sail a la ;Mission pour eran^leliscr les paurres et non pour Iii soulager,
pour remedier a leurs besoins spirrluels cl non aux temporels, je repond+ que
nous derons les assis/er et les faire assisler en lou/es lee nranieres (k'II, /17).
Des lors, :'Monsieur Vincent inri/ait ses pr/tres a fonder des Cheri/es clans tortes
le paroisses ou its passaienl prechcr des missions.
,Jesus guerissait les malades el par la in/me occasion, it leer annon(ait la
bonne nouvelle. Dans la memo 1tgne, /Monsieur Vincent tronrai/ tout normal de
-faire se confesser Ins malades qu 'on accueillait a l'hOpilal de /a rkIaison-Dieu.
Ce qui non.s semble ambi{cu, noire rhoquant, /tai/ consider/ romaine nominal en an
temps oia tout le monde, etalt croyant. It ne serail renu a /'esprit de pervonate dr soup-
smmer celui qui procedail de In sorlc at, rec-/rrrr/ury cur quehonque ara /age personnel.
De nos fours, nous aeons tendance a tenir strictement separees Irs taches d'eran-
gelisalion et les /inches caritatires. Tout en cachant cu 'elles se recnurrenl /arge-
ment. nous distinguons aussi risite pasturale el sinrp/e uisile d'amrtie. De son
role, Monsieur Vincent qui c-hail c pendant daps an contexte religueux enliere-
menl different du n6tre, avail neanmoins present: qu'il y a lieu de dislinguer
l'approche proprement pastorale de /'approchr uniquement humaine. Melly,
son premier hiographe, ecrirait a cc sujet:
''Enriron deux ans apr/s le premier etablisserrtenl de relic compat!nic (des da-
mes de /'/Intel-Dieu), ,Monsieur [incent jugea qn'/1 /tail expedrent de de'iuler
tin certain nombre de dames qui A'appliqueraien/ parlie-ulierrntenl is l'instrar-
liat et consolation spirituelle des paurres malades, pendant que Ies autres ra-
queraienl a tetra donner quelque coula ente,N corporel; /'experience atanl fail
connar/re qu'il /tail diffirile que cel/es qui trauaillaienl a /'un pussen/ aussi
s 'employer a l 'au/re; autre qu 'on pourrai/, par ce moyen, choiwir et depu/er erl-
les qui scraien/ trourees les plus propres pour /'cxercice de ces q'ui'res dr mis/ri-
corde spiriluelles, les ones n'y avant pas si,{'rande aptitude que Ifs autres''.
D'hahitude on separe la vie de Alan+ietr Vincent en deux eoletc apparem-
ment distincts avant cltacun son inspiraliun et son style propres.
El de fait, l 'ideal de la mission rt ce/ui de la r /sari// sont les deux idee.s maitres-
ses qui ont inspire toile sa vie.
Y correspondent /es deux modules de statue de Alonsieur Vincent que nou+
connaissons: la premiere se troure dans la galerie des /ondateurs d'ordres reli-
gieux a la 13asilique St. Pierre a Rome: ell/ lc' presen/c la main ter/e brandi.s-
cant one croix; la deuxiemc le mon/re un enfant dans les bras et un aulre enfant
qu'il dent press/ conlre lul, le prote^eant de son aruantran. (,'es dear modules de
statues refer/sentent deuce types de caraclurc et de sainlct/ fort dif/rrerrts. Le se-
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1. 'homme de la rue pease reconnaitre Monsieur Vincent dans retie statue aver
his enfants davanlage que dans celle du miss ionnaire qui montre la Croix.
Ce en quoi Afonsirur 6'ineant lui-me1ne se senlirait sans Clouse un peu frustri,
car, quart a lrri , it se i oulail avant lout nrissionnaire . Pour lui, In chariliilait
rile-mime unr formr dr mission. Elie est la foi qui passe aux atlas.
It s'goit ividemment d'une foi authentique, ricue dans un style ivangilique;
Monsieur Vincent ne con('oil pas qu'on puisse s'occuper du prnchain malheu-
rrux en guise de thirapie occupalionne/le pour meub/er ce.s /oisirs, ou pis encore,
qu on con( oivr la chariti Corium un calmant qu 'on admini stir aux parry's pour
qu 'i/s Castent contents de lr"nr tort. Lune tel/c chariti serait un ronlre -te'cno {mgge
alors qu 'il remit d'ivangi/user le people. S'ii virail de nos fours it s 'ocruperail
sans doulr de, toules les formes de misfire qui se prisenlrraienl a lui, mais it cla-
merait it qui roudrail irnlendrr qua /a plus {'rande misfire de i'homnte moderne
esl de nr plus valour qui i/ rs/ at pourquoi i/ vii.
TRAVAILLER A COURT ET A LONG TERME
De nos fours , it est courant d 'entendre opposer la chariti a l 'action soc iale it
po/itique I.'ohjec!if de /a rharili se limilr 'ralt it une action poncluel/e au service
des individus aloes qua l'arNon sonata it politiquu ' visrrair 'nt des solutions fon-
damentales at dicisives en riforrnant les structures de la cociiti. Chez aJon.sirur
i intent sous rte trourons ividr 'mmrnt pas celtr distinction rntre Its artiritis ca-
ritatirrc it tes artiritis soria /es,- son action toulefais err sr siluait pas .simplement
it court mars e{'alrmenl it long terme.
Sans douse, it se mettail en premier lieu an service de la per sonne hunutine.
,lfais rhaque fois qu'it isms confranli acre un prohlime. it I'emhrassait dans
son en ramble et It dominait roman d'un seal coup.
Dans les Chariti.s, it von/ait d'embMe venir rn aide h la masse des malades en
diffirulte a domicile; c'ilail le prohlintr comae set des r'n/ants abandonnis, des
mrndianls , des hripitaux qu it rntreprenatt. (. -etait a de's di:aines de nri/liars Sr
familiqurs qu it sauvait la tit dans lrs provinces dicasties par la guerre.
Chaque fois qu 'S hulait rontrr une now elle forme de misirr , it cherchait a con-
nailre la racinr du mat pour y porter remade.
La premiere chase qu 'il cherchail a procurer aux pauvres , c''ilait der travail.
"On voudrai! faire aussi gut ' loos Irs autrrs paurres gens qui n'oat pas des !er-
res gggnassent ieur vie, tant hommes qua lemmas. en donnast au.x honunrs quel-
qurs outils pour travai /er , at aux filles r! lemmas des rousts, at dr lrr / rlassr ou
dr la laine pour filer, el rrla aux Phis prrurvrrs seulrment ( 1711, 71- 72).
Afonsirur ! intent Coall au 17ime siicle 11 poru'ait rliffiritrment poser les
proplimes rn lrrmes de rifor mrs de structures. , tfais a plus dune reprise it pro-
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testa conlre /'injustice qu 'on inflrgeast aux pauvres:
"Dieu noun fern la grace d'attendrir nos cerurs hers les miserables et d'estimer
qu 'en les secourani nous faisons justice at non pas mise , ricorde ". (VII, 98).
Li plus clairement encore s'il se Paul: "Noun vivons du patrimoine de,Jesus-
Christ, de la sueur des paurres Bens. 1Vous devrions loujours peruser quand nous
allots an refectoire: "Ai je,gagne la nourrihue que je vats prendre?"
Tai content retie pcnsee qui me fail entrer en confusion: miserable, as-/u ga,gnr'
le pain que to vas manger, ce pain qui le vient du travail des pauvres? '' (XI,
201).
Un jour, en par/ant de la guerre qui a/f/r,geail p/usieurs pays d'Europe, it
s'ecriail: "La guerre est par tons les royauntes catholiques...
Guerre par/Duct, misere partout. En 1%gnce, font di' Bens souffrent! 0 Sauveur!
O Saut'eur! si, pour qualre mois que nous aeons en ici la guerre, nous axons eu
taut de misere an ccrur de la France, oiu les vivres abondaient de routes parts, que
peuven/ faire ces paucres {yens des fronliires. que sort dans rev miseres deputy
vingl ans? Our. i/; a bien vingt an.s qu'ils out toujours In ,guerre; s'ils ont sc-
are, its ne sont pas assures de recueillir; les armee.s riennent qui pillent, qui en-
levent; cc que les soldats n'ott pas pri.s, /es .sergernls lc prennenl et l'emportent.
Apres cela, qua faire? Que devenir? Il /aul mourir.
S'il y a une crate religion... qu'ai /c Bit, miserable:' ... Sil P a one crate reli-
,giot.' Dieu me It, pardotne' fe par/e materiel/ement. C'est parmi eux, c'esl en
ces pauvres,gens que se conserve la orate religion, une for vice; its croient srnn-
plement. sans eplueher; soumr_ssion aux ordres, patience duns l'exlrernite des
mtsere.s a soulfrir taut qu 'il plait a Dieu, ley uns pour Ies guerres, les autres a
travailler lc long du jour a la grandc ardeur du soled; pautres vtgnerons qui
nous donnent leur travail, qui s'attendent a ce que none prierons pour aux, ta n-
drs qu'il.s se fatiguent pour nous nourrir.!" (XI, 200-201).
Que/le_force, quelle veltentence daps ces Itgroes! ;19onsieur Vincent prend lelle-
ment a ccrur la cause des pauvres qu'il se surprend Presque a crier a /'injustice.
S'il n'avail ere un saint, it cut eta un reco//e.
1/ up se sentait pas tellement le bran/at/cur des pauvres que /cur oblige.
Aussi rte se contentait-il pas de demander limp/emenl de /'aide el un apput aux
puissant. du jour. IIt lui arrivait do co tester lour comporlentenl, en parliculier
celui de Mazarin, /orsquc cc Bernier affivna la cille ale Parrs pour la forcer a se
rendre. C, 'eait /h , a coup sir, un acle polio ue, no etc/e que rlIctzarin ne derail
d 'ail/eurs pas /ui pardonner. // /ui va/ut d 'c'ure ecarle du Conseil de Conscience.
Cola nous ramene aux deux modeles de statues de St. Vincent.
Celle qui It, represents cornnte un hontme se penchant cur le malheur de l 'en lance
miserable traduit incontestablement la sensibilite Be son ccrur. Afars elle n 'evo-
que pas /'elendue de sot programme d'action ni /'urgence de /'ideal donl i/ eait
home: elle ne re/lele pas /'esprit de /'aninmteur-nC, du /utterer, du defenseur des
opprrmes. On pent nrenu' dine que cette image un peu dourereuse defornte el Ira-
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hit son message. Les images que noun portons en noun finissent en quelque fawn
par noun determiner; elles programment. Le fail que ceux quz se vouent a la pra-
lique de la charite ant reconnu, durant de longues annees, leur ideal dans an
Vincent Mordant certes de compassion mats roanquant, a tout prendre, de
mordant, n 'est pas etran,trer a cet autre fail qu'au lieu de combattre In mi.sPre its
se, son/ Ili phcparl du temps contentes de se pencher sur elle. Combien lour style
eat-17 ete di/fCrent s'i/c avaiert eu decant /ears yeux et decant leur esprit /'image
d'un A9onsicur Vincent se lcnant responsab/e de toutr dciresse spirituelle on ma-
lerielle du prochamrt, cc comportani comme le prophete d'unc charite courageuse,
tie, se, contentant pas dr mrrllre du haume sur les plaits mais combatlant les abus
el rec/arnanl qu'onfasse justice aux pawures.
HOMME D'ACTION ET MYSTIQUE
C -t,31 aces loulc sa s ympathie el .sa prodigieu .sc puissance de travail que !l4on-
smear I'incenl prenail en mains la cause des plus dernunis.
7'oule sa vie en temo lgne. I)'autre part, it repetaii sans cesse que c 'etait l'amour
do I)icu qui etai! le support de son en ,gagernent . III tie disaii jamais: "Vous de-
vow Bonner crux- pauvres" mais zl drsait loujours : ''Donnez-vows a Dieu,
el Luz 11 eous donnera aux pauvres ". Les Files de la Charliesonl fondees- pour
"honorer / 'amour do Notre Sez,neur pour Ic maladcs du lieu oic el/es son/ en-
coyeec ' ' (.Vlll , 551). La memo c hose vaut pour lodes scs fondalions. Pour pea
qu 'on connaisse Monsieur I'inccnt on salt qu ' i/ rre s'agissait pas Ili de. formules
creases n, dc cons ,,{nit's prolocolaires .:1lais Ic pauvrc it 'en restalt pas moms le
centre el /'ohjcc/if premier de son action.
Cr is 'tail pas tart POUR l 'ancour de Dieu que, d'apres Monsieur Vincent, ml
s 'aoissazl de /'ammer que PAR / amour de Dieu en amiic nt a Ili unanilrc de je-
sas, en Pasant s,rnnc sa vision sur /'homme en di//icu/le ct en aimant anec so
force d 'amour. ,-a a demeurant Bans / 'L• vangu/c Jesus use met pas /'accent sur le
caraciere meriloire foams sur /a gratuile de /'amour et cur le fait qu 'ort n'a la-
mats firs , d'miner . Dots teat perspective , l'homme nc decient pas an moyen
pour atieine/rc Dieu, c'cst p/ufci Dieu gill est la route qui conduit cers I'homme.
Il n'y a partant aucun dower'I'a/ir'nalion . Ail iurptus, trite vision csl bien
phis ex (geote cl payantc que ccllc do l 'amor puremenl humain qui reste a base
d'rgalite at d'echarngc . La solzdarmte jour notanmunl lorsqu 'ml y it rociprocite,
mais ceux q11 , n' ont rien a offrir en rciour n'ont pas grand chose a altendre.
Aussi tes margznaux tie, soul - i/s,uerc pris all serleux, ?it pans en chant par lcs
syndicats , lUsseut -its chreticns . I/s n 'onl run a altendre Si on me /es aime pas dc
I'amour forme do Dicu . ' fe nc dots pas considerer ten pauvre pay.san ow title,
paucre female cclon Teter rxterirur, n, selon cr qui parait de la portee de' tear
esprit d'aulant que Inca souceut i/s n'on! pas presqur /a /figure, rim /'esprit do
personucs raisonnahlrs , trot its sort/ grosszers el terresires . Alat.r lourne. /a foe-
da,llc, et votes ,voce: par lcs hmuieres dr la lot quc Ic hrls de Dieu. qui a voulu
lire paucre , notes es1 represenle pen ces pauvres''. (XI, 32).
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Pour !Monsieur Vincent, it n 'y avail aucune concurrence entre le service de
Dieu et celui du prochain. Ce n'etail pas malgre son devouement total aux Pau-
ores qu'i/ vivait uni au Seigneur, rnais grace a ce devouement: "Servir les pau-
vres, c'est servir Dieu ". Enlre la priere et le service du prochain i/ y a une ten-
sion de polarite, l 'un donnant force et consistence a /'autre. En quittant la prie-
re pour vaquer au service des pauvres, a condition qu'i/ y ail urgence, on "quit-
le Dieu pour Dieu ". En parlant ainsi, Monsieur Vincent ne prelendait nulle-
menl relativiser /'importance de to priere. Pour reconnoitre Dieu dons le pro-
chain , it le savait el ilVint ulquait aux siens, it faut an prealable le rencontrer
Bans la priere.
Sans profandeur d'drne it n 'y a pas d'amour. ,Llais Monsieur Vincent n'cprou-
jail pas le beioin d'equilibrer constammenl et ccrupuleusemenl le temps reserve
a la priere et an travail.
En effet, .s 'it cherchail Dieu daps to priere, i/ Le cherchail aussi dans Vac-
lion.
A cet egard it faisait mime remarquer que si on peut se tenir uni a Dieu en res-
lant en sa presence par to pensee el par le sentiment, on peat egalement s'unir a
Lui en cherchant a faire sienne Sa volonte en route circonstance.
C'etait memo a cette forme d'union a Dieu qu'altait sa preference parce qu'a
son sens title etait la moths sujeiie a caution . Pour s 'unir a Dieu dans /'action,
et en parliculier /orsqu'i/ s'agissait de prendre des initiatives, it veillait donc a
emboiler sans cesse le pas a to Providence. It elait a /'ecoute de ses appels, aux
aguets des moindres sines de so volonte. L•'n parlant de la Providence, it don-
nait parfois /'impression qu'elle elait pour lui comme une sorte de (rein
puisqu'il fallail venter a lui "donner lien "a to suivre pas a pas", "a se
garder d'enjamber stir elle ", mais a d 'autres occasions, Monsieur Vincent pro-
clamait hautemenl qu 'i/ avail lc sentiment d'avoir ele dens toules ses initiatives
.guide,' et entraine par cede mime Providence. Non, to Providence n'etait pas
pour lui un frein mail une force qui le poussait en avant . "It nefaut pas erjorn-
her sur to conduile do la Providence, disait-il, rnais quand elle a ouvert les voies, it
faut la su vre a pas de geanl " (Bond gnon, "St. Vincent de Paul, Modele des
hommes d'a tion et d'oeuvres", p. 145).
Cette merne attention a /a Providence 1'aidail a ne mettre en oeuvre on service de
Dieu que des moyens d'action el des methodes conformer a t'Evangile. La volontede
Dieu ne pent titre qu'un projel reussisse a tout prix.
A cc sijet it disait: ' je ne crois pas plus aux moyen.s humains pour les chases divi-
nes qu'au diable" (11, 391); Dieu ni regarde les a'uvres, disait-i/ encore, qu'en
tart qu 'll s 'y roil et qu 'on lei Lui dedie" (XII, 1.53) et encore "il /out sanctifier
ses occupations en .y cherchant Dieu et pour L jy trouver ptu/di que pour les voir fai-
tes " (XII, 132).
Pour Monsieur Vincent, le service des pauvres avail unc ascese.
Son objectif elait de ,garder tonic la vie centree sur Dieu pour to mieux reserver
aux pauvres. La pratique de chercher en tout la volonte'de Dieu, cello de to sim-
plicite, de /'humilite. de la douceur, de la mortification, voila aulant de consi-
{nes spiriluelles n'ayanl pas d'autre but. rllais pour Monsieur Vincent, c'elait
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le Sri lirur /isus lui-nternc qui plait le lien vivant entre Dieu el I'homnze sou/-
Jiant.
La m aniere don t nou nou ) r /resenion It, Chris/ esl en fonrtion diresle de
noire ideal it de no/ re piobleniatique de 1rip..1inii rhaque temps a son irnaie du
C/trill: lr (.'brill Panlw rator , le Sa(re-Cirur, lc Chris/ Roi, le Christ -Oui'rier,
it, Chriel- Rr%/ornzateur social , noire nlenzr h' Christ-llippy on Superstar, pour
rte (1111 quc gur'lgi ,s evemples.
Le. Jesus cu1quel A4onsieur I'inceii se' re/erait ('tail l'F.i'angelirte des pau-
errs. Si Saint 1''ranr oil Xavier s'e/for4ait d ' intiler le zele de , Jesus, it' Francois
d ;rlssise c 'atlachail a imiier sa paurre/e ri Francois de Sales sa douceur, Alon-
)ieur Vincent se propusail d'h ntorer son amour des paunres. C'elait, pertsail-il,
le cache/ que . Jesus wait irrzprc{roe a sa propre pie.
'' Chew Aotre-S, nreur, (Blatt - il, les paueres aaaienl lca premiere place.
Quand i/ allait a dautre .s, re n 'etail qu 'en passant' .
"G ill honorer .A olre- S'ec,meur que ti rotrer en sus senlunenls , de les estnner,
d, !Mire (, gat 'il a./ail ,t d 'r.rrcuh'r (rr qu 'il a ordonrte.
O r. w s- sentiments /es plu s grandi lint etc Ie loin do pare ICS pour Ie.) guerir, lc%
rancoIl7-, Ins srrourir rt lrc rec - onzntandrr; ('plait la son (iffcc lion . Et lui-ntdme ct
t'oilu naili c p00171. rerrloir en sa tolnpa&'nie rtes paul'res , verz,ir /rv poll v? (*s, se
meth, ti la place dcs /rzuu re .%. jusqu 'it din' gun lr hiert it It, mat que nouc ferons
au.% /iaurres , it le ticadra fail ca sa person or alit-Me. Ouel pli% lendme amour
pouzall - il temol;,mer pour Irs pant' es. ' 1.1 que amour , je tuts prie , pouroil c-
01111S (11, (It? poor lilt si natal 11'(almalt 1 (e qu ill a (rime! Till//) (I ('('S1 /'(1/10(1 rte
Ia bonne oric que d'ainrer lei pam'res'' (.llll, /114
C '(1ai1 /(III h, s( I( onduII" rill, ;lion crrucr 1'1*71(,nJ i onlail (oil/orntrr a cell( du
Sri,mrur. (onslammrnl it s( demandail. ' 'Le Cliiiti qrn frrail il, l'il plait a
ma place:''' mail par (elir praliqur if or prelcridait pas -seule nenl /'inspirer de
In tie tie. Jesu', it r oulail qu 'airt ci ses actions del iennrnl um' celAration, lilt
hmmuml,!, no .Sei^'nrtrr. Comm, /'aprilre Paul le demande ails Ephecien.c, Alon-
su'ur Iinrriml i hail (raiment "a la louan,'e de in ,'lour"
l.ui. I, /m san girt (nail /t rleux pirds biro sir lrrn', I'or,'anisaleu, toll) our,
pnzrhe lie In lea/lie, praliqun/t I 'alt rlr rrconnaNrr Ins traits d,. Jectls dan.c lec
b om7111,1 r/it .s'ui//iatrut e1 trth' i/lion lnsptrlrl tolit, in t'1r'-
Les I' ll ilialil'l''s innomhrahlel, /'en ,'aglnu'nl inrrnultlionncl it It's ran', dams
et rquilihrcec dc Alonsicur I irtr ent font qu 'il rrslera toil/ours rot des p/tcc '(winds
(laisiqui's, le saint mote dr' In (.lmrilr.
C'e1ad till homme qui. (amrm' nulls, avai/ l1'' quralitcs rt cis //nines.
Ouand it dchitto sa (arrii-re, it plait loin d'tile tin ,rain!- Sa bristle it *rrrail rit'n de
douiereu.%- rti dr lenifianl Son esprit elail (lair, realiile it ordonne, it sczrait
metlre ordre no. a//air's, if at'ait on 11vuperamrnl dr Inih'ul.
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C'elait un travaiQnu infaligable, un animatruu passionne, bref un chef irresis-
tible.
1/ suf fil de rr{'ardrr son portrait: on ne sait trop cr qui y frappe davantage: la
clarl' rt la chalrur du re,'ard on la force invincible de la tolonte.
L'homme s'idenlifu' avrc son messq{'e. Aimer pour lui n'Mail pas une sirnp/r
affaire de sentiment: la contemplation profonde el les exia.ses n'ctaicn! Arts sort
fail.
/.'amour, four lui, se lrachtisatt tout rntier par des acte.s. "Si /e.s saints son!
saints, c'est pour les actions qu'i/s on! fades, el c'est ce qur Dieu sanctifie, ce
pourquoi it sanclifie" (X, 567).
Dons son film "Monsieur Vincent ", Anouilh resume ('esprit de son he'ros
duns ce seal mot: "Davantgge " c. a. d. "donnez volre pleine mesure et cola jus-
qu'au bout " 11 s'agit ici d'un mot d'ordre et non pas d'un modlle on dune
statue.
L'inuiue i /ustranl cette consu,'ne noes a toulefois elr suegeree par :Monsieur
Vincent en personne. 1 n jour, it confia a tin confrere le the qui l'habitait:
mourir dans no vil/q{'e, pres d 'un r hair, lomhant epuise par le service des pau-
1res.
C'est l'imq{'e d'un amour qui va jusqu'a l'exlr/me limite de ses_forces. Mon-
sieur Vincent n 'esl pas marl le ton{' d 'une hair mais dans un fauleuil. I1 n 'em-
pechr qu'il a realise son ideal et son mes.sa e c'rst qur nuns en Passions autant.
Jean-Francoi ' "A/ I ELLO C. M.
I^u,!n,r1 (:,,1,," r 3. la (:At
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LA VOCAZIONE SACERUOT ALE DI
SAN VIN CENZO DE' PAOLI
I,?Lu.'i C. COI.(iC(:IA C.M.
Vocazionc sacerdotale o dignity della vocazione sacerdotale.?
I.'cpoca berulliana non lascia duhbi it riguardo: sviluppava una dot-
trina del sacerdozin chi accentuava la sovraeminenza di questa vo-
cazioue. rispetto a Iuue le alt re, inclusa la stessa vocazione religiosa.
Ouesta appunto non appariva piii perfetta di cluella saccdotale (I ). F
Pietro di licrulle. maestro (fella Scuola Francese, dominava (,oil it
sun pensicro it uurvimcntu di rifornra c di rinnovanrento della vita
saccdotale della prima meta del sec. XV I I. on si trattava semplice-
mente di r-cstituire iI prestigio religiusu, morale c culturale al prete
nella socictar, ma Si tendeva it elevare it pretr it Lill livello sovrurnano,
sccondo la concezionc (lionisiana.
Negli anni Bella sera prima lirrrnazion( (15131-1597), Vincenzo de'
Pauli c completarnente estranco a yuesta problemati(a di Scuola e a
queste dour discussioni sulla trologia del sacerdozio, cool'rra conce-
pita (Tall() Psrudu-I)ionigi e coin era divulgata dal Rerulle (1575-
l629). Egli e parso vcratnrnte, dapprinut, till uoino di ^gpiccola peri-
I'Cria".
,..Spero lanto ne/la grazia di Uio - strive alla ntadre it 7 fchbraio 1610
- c he r0l1' brnrdira la min falica e mi darn presto i/ modo di ritirarmi onorala-
mrnlr e pa.ssarr it rr(to dei mini {,riorni con eni,' (2).
Preto onesto , puro c profondo
Tutto avvirnc in Fiona in quest anni: la sua urdinazione sacer(lo-
tale ( 1600), la nonrina it parrot() di Tilh - di cui perb non prende
possess(), per till impruvviso viaggio it Roma. F, preso da vane atti-
vita, dagli studi di teologia, dai viaggi, dagli aflari c dai soldi. rQue-
(ln I'incen:o di ienlanni r• abate. ma sarrr proprio 1'abilita chi gli servira,
quando doe ra di/endere la sua opera contro lulli i pinto/i. E aslulo: ma anche
/'asluzia pub rssere santa ... ! attiro, inquirlo , arnbi:,oso; ma nessuno ha la-
l orato quanta lui nr portato a Irrminr ion nuts.!giorr arume dells' impress' the su-
peravano la fora comunr ... Vincenzo .fu qur4to prole pie-no di in, : ialive, Tool-
in alto- scoprrlr del sun se(olo; prete one(tn. purn. profondamrnte attaccalo al.suo
rrrini (terorr. (3).
Egli e cosciente di essere preso, in questi anni, .nvi till Bella ra-
(I) I)UPUY \1 . Biridlr el Ir uurrdorr'. /Ifl.gC Lrlhrrllrer. Paris 13109. pp. 75-77. 317.
(2) (:AI,VI, t .I., .1Y I,nrrnl dr I'eu//Jr,trr rhuun r( rnnmrrnli,, Plun, Paris 191:1. p. 18.
(3) MAI)t'IT ) ..Gin l',,,. , odr'Tell/i. Casa Editrire •, Milano 19611. pp. 37-39.
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gnatela»; ma ne sa uscire, a piccoli passi, gradualmente. A cons' de-
rare la santita di Vincenzo, ci si convince in maniera molto chiara
the e cosi graduale ogni impegno di santificazione (4). La sua paura
i• stata di fare, scavalcando la Provvidcnza: le cose di Dio invece si
fanno nella calma, bisogna lasciar fare a Dio, e lui the conduce men-
Ire not non siamo the semplici strurncnti (5).
Grandi maestri
II secondo periodo delta formazione sacerdotale vincenziana e ric-
co di insegnamenti. Vincenzo e vicino it vari maestri: Benedetto de
Canteld (1562-1619), Andrea Duval (1564-1638), Francesco (1i Sa-
Ics (1567-1622), Pietro cti Berulle. Specialniente quest ultimo influi-
scc sull'animo di Vincenzo, the si trova in uno stato di ricerca e de-
tinizione del sua sacerdozio. l3erulle diventa it direttore spirituale, e
in prima tempo pieste ►-a all'urnite prete dcllc Landc consigli c cure
di grandissima utilita. 11 grande Cardinale del rinnovantento saccr-
dotalc csercita sit Vincenzo tin fascino straordinario, mend per la
sua (lotinina force the per I'ansia pastorale the to ispira. La loro col-
laborazionc dui-6 find at 1617: coins sacerdote Vincenzo ehbe dal
B('rulle alcune telici occasiuni per rivelarsi. ma anche per de(idersi
do ti nit iv am en It .
Una vita per i poveri
11 1617 segna l'atto di consacrazione,, di Vincenzo ai poveri. F.
rnentre prima egli si era appassionato a un'opera imniediata di rin-
novaniento del clero, accanto a Brrullc, ora lascia tutto per dedicarsi
ai poveri, alle organizzazioni Bella carita. Tra it 1618-19 si incontra
- force piu di unit volta - con Francesco di Sales. II sua spirito si
arricchisce di una espcrienza nuova: I'amore eflettivo, I'estasi delle
opere, it Bono totale delta propria vita a Dio e at prossitno. Questo
processo di very unianizzazionc porta Vincenzo stilla via di tutte le
miserie unnane per redimerle. Anche come parroco, egli non ha mai
tralasciato di predicare le missioni in mezzo ai poveri campagnoli, e
soprattutto Still(' galore.
Fonda Ic grandi opcre: la Congregazione delta Missione (1625) c
la (:ompagnia delle Figlic delta Carita (1633).
I.'esperienza interrotta con Bcrulle non a stata tin male.
Net 1633 Vincenzo ha superato di porn i cincluant'anni: i- vera-
nicnte I'uomo di Dio. con una esperienza pastorale inatura, con unit
(4) M( WIT C., St Vincent de Paul rile varrrdnre , I)esckes de Brower. Paris 1900.
pp. (i3-65
(5) SAINT-VINCENT (Cons). IV 122-123. II 2(18. 226: 1 (i8. till.
lecondita spirituale procligiosa, con una sua duttrina fonclata sul
vangelo e sully vita. La sua vocazione sacerdotale, ora, ha raggiunto
non solo ntaggiore evidenza ma c diventata fondamento di una vera
e benclica III'orma, (ra 41i ecclesiastici.
(:iovanissinlo, egli ha avvertito It- carenze della formazione eccle-
siastics dcll'epoca; ilia non era ancora la sua ora.
Poi, quando i. giunto it suo nu,ntento, ha pensato ai poveri, perche
ha ritenuto tale opera (lcgna c itnportante, perches c setua I'opera chc
ha svolto it Figlio di Uio sully terra. II servizio dei poveri rappresen-
ta per lui I'opera Belle opere, I'arte dells arti: i- I'opera stessa di Ge-
su Cristo, e it vangelo efTettivo - oggi dicianto: renders contempo-
r:utro it van4clo.
Che cosa fu it sacerdozio per Vincenzo
La liturgia nel presentare la rncmoria di questo uomo di 1)io. dice
scrnplice!nentc: "San Vincenzo dc' Paoli, sacerdote,,. E tutto qui it
Silo riconosc iruentu, it suo rlogio. Percib uno studio sully vocazione
saccrdotale eli Vincenzo si presenta estrernantente benefico a attua-
Ic. tncntre qui it nostro proposito C solo di indicarne I'urgenza, con
pochi dati, secondo it Hittite di queste pagine.
incrnzo, accanto ai poveri, Ia Inaturare it suo sacerdozio. Le
condizioni del tempo, lit sensibility di Bo'rulle. I'unianity di France-
sco di Sales. gli csrmpi di alcuni V(SCOVi SUM contemporanei -
Alain de Sulminihac, per ricordarnc uno - fanno ridestare in Iui
una inunensa curs e preoccupazione pastorale, the si rivela anche
(()lit(- servizio reso al clero. Pare ahbastanza esatto pensale the una
(ontprcnsione Bella vocazione• sacerdotale di Vincenzo la si pub eo-
gliere non all'inizio, ilia quasi ally line di quesut sua vita complessa,
di trotno c cli pastore (6).
Lgli si C ditto interamcnte per Ia santiticazione della Chiesa; la
creazierne (lei serninari fu, si pul) dire, Ia preoccupazione principals
Bella Contpagnia (lei Preti della Missione (7).Scuole di catechisti -
nota Siiri.Juva - ci sono state dai tempi antichi nclla Chiesa: San
Agostino si fornur in setninario; it Medioevo ebhe scuole per la for-
mazione del clero, rna in Francia si nano estintc e (la parecchio tem-
po non esislevano pin scnrinari. Nelle University si badava piu alla
scienza the ally virtu. Per it piccolo clero non c'cra nicnte. L'idea di
rinascita, Ianciata da 'Irrnto, stava nell'aria.
(6) (:OLUCCIA (:., Saterdolt strondo it voila dt .San I'm enzo dr' Paoli , (rnanoscrttto).
(7)(ar. SV Ill 273, XII 83; a anchr SIIRI,JUVA. Alonsirur I'incenl Evolution dun
Saint, Bourtes I¶138, pp. 208 ss.
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La ripresa dei Seminari
Due nomi vengono messi insitme, nella fast di r•ipresa dci semi-
nari, Gian Giacomo Olier c Vincenzo de' Paoli. F. nel 1642 che Si
liss:rno gli inizi in Francia: Olicr a Vaugirard e Vincenzo al Bons-
Enfants - anche se I'idea c i priori esperirnenti di Vincenzo si nota-
no gia nc•l 1636 (8). Alcuni vc•scovi in Francia avevano provato sia
nc'1 1633 sia ncl 16:38 (9).
I Laz.z:ufisti - cioe i preti della Missione - furono richiesti do-
vunque per la (Iirezione dti seminari: it Regno - come dice Vin-
cenzo stesso - era infiammato (Li questo zelo. A questa bella testi-
nwnianza si aggiungeva a conquistare Parigi la predicazione appas-
sionata di Olier, la fondazione dei suoi seminari (10).
St' rive' Rent' Coste: In Francia i seminari prrsero slano'o a partirr dal
secoln A'I'/1, vutto la spinla di clue uomini audaci, Vincenzo de' Paoli e,/J.
Olir•r
Grazir all 'istituzionr• dri senunarl, it live/lo mrdio spiritua/c e intellettualr del
clan diocesano %i rlrra con%iderr'rulmentr„ (11).
I priori seminar) in Italia, dopo "Trento,: 1564 Larino e Rieti, Ca-
Incrino. MontrIpulciano c Milano; 1565 Roma (1 febbraio); 1566
Orvieto, Cremona, Pavia. Parma, Modena: 1567 Imola, Verona,
Ravenna, Benevento, Bergamo e Spoleto: 1568 Brescia, Bologna e
Rimini; 1570 (:c'sena. 1571 Padova,Giavcno: 1575 Torino; 1576
Fatnza; 1584 Ferrara.
Per it tipo di esperienza c•he ne aveva fatto in Francia, Vincenzo
necessariamente dovette applicarsi alla riforrna del clrro - rimasta
inconrpleta dopo Berullc. PreIi ce n'erano anche mold nella sua epo-
ca. ma la quality era scarsa.lnvcntis Ic (onfcrcnzc del \Ia rtcd) (Ia
prima si tonne it 19 luglio 1633) per i sacerdoti di Parigi. E pensb
anche ad aleri mezzi: ritini. ntissioni, seminari. Una Cosa oggi ci sor-
prende, ma a Vincenzo parve• naturale, i• questa: egli favori i semi-
nari nraggiori ma non accttis di aprirc seminari minori (12). Egli,
(he per tanic cose si i' dimostrato indipendente, lo i• soprattutto in
questa questione. Il Doffrennes c•hiania Vincenzo ,uno dei grandi
incfipendenti della 'Mil Cj)(Ait".
(8) ABEI, I.\' P., /.a rir da rinirahle crn•Nn r dr Dieu . Paris 1664 . 1,-3I pp. 145-
148.
(9) SV II 188. 2(12.
(10) SIIRI Jt'\'A. rp. if., p. M.
(I I) /. 't 'awn I',,',. Borla, 'I'urinu 1968, P 32.
(12) SI I A I'.S I R F. A. Au ^rrrrn• dr !'f.Llnr, dnu Zrrrn ,/, awn :1/n,,, di .5,./',u,uhm rf it
I'roan), in Vim,Wham., 3 (1481), pp 1'(0-201.
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Al servizio del clero secolare
Il silo scopo e stato (Ii forniare• it clero secolare all'esercizio Belle
virtu del proprio srato, dare i mezzi dells santiticazione, lanciare
sulle vie (le•Il'apostolato diretto t dell'assistetiza.
E Vince nzo nel 1 658 cornunicava la sua pena: Si dubita se Wilt . i
disordini the cediama nel mmndo non debbann ersere altrilntili ai prrli. Cu po-
Irir srandalizzarr alruni... :L1a i prC l;iori nemiri delta (.hirca song i preti
(J.'1 )
Impressiona piuttosto questa mentality the si rifaceva a Bcrulle: it
prete diocesano c piu perfetto del religioso.
E si spiega perchi• Berulle creando I'Oratorio, non voleva the i suoi
tmettessero 1 voti Canonici, rna tatcevano solamente it voto (li obbe-
dicnza ai vcscovi (14).
Per Vincenzo, it prete dev'essere piu perfetto del rcligioso, e it ve-
MM o pii perfetto e del prtte r del religioso. Egli racconlanda ehe i
preti aderiscano ally vita concreta, abbiano tnolto boon senso, e ri-
Ile'tt.uro sully (linttnsione salvitica dell'Incarnazione e del SaCer•do-
rio.
(;li stall del Verbo liuarnato song visti (la lui in tunziont dclla mis-
stone redcnuri( V. (lie i• Ia missione storita drll'L'omo-1)io. I sacerdo-
ii song strumenti di (;(-sit Cristo per continuare Ia sus opera, Sono
uornini del vange•lo e Bella esperienza (15).
Due epochc uguali c diverse
l)opo 111tio, yucsta I>rcvt ricerca c benctica se lascia aperli certi
proble•mi, in cui siarrto oggi. La vocazione sacerdotale in Vincenzo
dc, Paoli aiula it considerare la nostril cpoc:t. uguale c drvcrsa nello
stesso tempo, it eonfronto elclla sua: it problenta vocazionalc e pe•ro it
piu assillantc, peithe It- vocazioni scn>brano linire senza rinno\arsi
e trc•sccrc, nclla colrttrnitll CitSItana ill cut vivilllllo. I. aSSillo lilon-
diale, quasi. Abbianio questa preghiera di Vincenzo: ',O Si. wrr, da-
(rri /a spin/o drl raslro sarerdnzin. ranrr la acrcmw gli apa5(0/i e i primi preli
rhr ci se;{'uirorur ; daleci it rera .plum di qurl saran rarattrre ehe mrueslr in pa
rm) prsealnri, prnY•ri oprrai r pncr'ra ;r>ile di yur/ tempo. ai quali comunirat(C
purl ,L'randr r dioino spirilm..
1.1 ci pare opportune it((ostarla it unit testimonianza moderna. the
indica n>oltct bent it ntiSte•ro di redenziont in cui I preli silenziosa-
nu•nte vivono:
(I'i) S\ XII RS
(I4) i)I1I'P\' M.. op. (it., pp. 7-9.
(I5t l,rr. r hIla S (.on ,at:a:umr dir Semrmur all 'tin aparo NO '3 (;etttenario Bella
mute di S. \'inrernzo de' Paoli sit al( uni iml>nrutnti problemi di li•tnazion (• e(rtesia-
Sti( a: 27 seto•tnhre 1960, no. I !.
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,,Le aninte ci assediano. La nostra presenza ? plena per ctascuno. Senza /ami-
ilia, ciamo nell 'intimo di mane Jamihlie . Stanchi force, dobhiamo conso/are la
recehielta the piange per la now di eu rre. La grazia eke e per lulli passa per
not', dividendoci e dislribuendoci senza eansumarci . Cali uonini se ne vanno da
inn on quale o.ia di naslro e c i dintenticano : none gli ggnelli la .seiamo la nostra
Lana a lulli i roei,, (16).
("Route ergo ann . XLV, nal, p. 45-48)
(16) AA.VV., Sacerdoe in arternum , Moreetliana, Brescia 1957. p. 9. Cfr. UULAU
1'.. Les tnlus humaines en St i'inuent Sc Paul. in Seminariunt 3 (1969), pp. 455-471 .
VICENTE DE PAUL:
HISTORIA DE UN BUEN SAMARITANO (1)
por Celestino FERNANDEZ y,jose Maria IBANEZ
- Pero la caridad, senor Ganciller , consiste en ayudar a los pobres a recupe
rar su dignidad de hombres.
iLa caridad! Es la que vos habiu inoentado , senor Vincente. Antes no era
mds que una virtud , era perfecta. Un sermon , una lggrtmita, una moneda de la
balsa y todo el mundo estaba tranquilo . Vos hahris sido un visionario...
Antes tambien hahta pobres y no perturbaban el sueno de las personas detentes.
Ahora estdn en todas parses; se creerza que los fabricdis cos.
(Dialogo entre Vicente de Patil y el Canciller Seguier , en la pelf-
cula ,Monsieur Vincent,,, Parfs, 1947).
Aseguran los historiadores que los sencillos le adoraban, los
grandes le consultaban, los maestros de la vida espiritual le te-
nian por un ,hombre prudenten, los partidos le discutian sin
que ninguno dc ellos consiguiera tenerle entre sus partidarios,
los revolucionarios y ateos le llamaban •,su santo"". El solia ape-
lar a sus raices y repetia: t,Soy hijo dc un pobre labrador, y he
vivido en el campo hasta la edad de quince anosrr.
(I) article ayant obtenu le I' prix au contours promu clans la presse espagnole a ('oc-
casion du Quatricentenaire Vincentien.
-44-
Se Ilamaba Vicente de Paul.
Nacio el 24 de abril de 1581 , en el caserio dc Ranquines, a cinco
kilometros de Dax, en el suroeste frances . Hoy, despues de cua-
trocientos anos , sigue siendo un corazon abierto al mundo y un
profeta actual.
Este pequeno gasccin se ha dejado retratar , con cierta ironia,
dcsde ]as mas variadas perspectivas. Le han querido encasillar
en los mas contradictorios moldes : desde el angelismo piadoso
hasta la subversion radical . Incluso le han intentado domesticar
en la agridulcc cornodidad del sistema.
Pero sicmpre ha conservado su libertad y su imprevisible capa-
cidad dc sorprcsa . Y todavia no ha renunciado a su figura suma-
mentc incomoda Para nucstras concicncias.
Por lo demas , csta no es la historia do un hombre neutral,
pulcro y burocratico . Es una entrap sble y humildc parabola so-
bre un creyente apasionado , militants y ,parcial . En definiti-
va, la historia do un Buen Samaritano.
I•;N LOS MIARGENES DE LA BURGUESIA
,,Tenchriamos quc vender nos a nosotros mistnos para sacar a nues-
Iros hcrrnanos de Ia miscria', . ^"Sotnos r•esponsables si ellos , los po-
hres, sufren por su ignorancia ; somos culpables de todo lo que su-
fren, si no sac • rificamos toda nuestra villa para instruirlos"". ^,Nucstra
herem is son los pohres•,.
Estas son tres (rases, tomadas al azar, cis cntre las nnichisimas
quc nos ha delado Vicente de Paul en sits 8.111)0 paginas . Tres (rases
quc retlc . lan (I C alguna mancra el kilo conductor de sit villa contpro-
ntctida. Porcluc cttalquic • ra que Sc asomc it los gestos y palabras de
este lurhadot •, se Gars curnta inrnediat;tmente de algo elemental: to-
(lit la encrgia , la lucidrz v la t•ntrrga dc V icente tienen un norte dia-
I;tno: proclantar contra todos los opresores do este mundo la digni-
clad humans do toclo pohrc • y (it' toda nntrginado : N' ('11 Collst-CIACticia,
lograr it todo 1)1-(.( to sit liberation.
En qualquier caso. \'icrnte do Patil depende • de on descubriniictt-
to: el de los Imirgenes de nuestra pequeno mundo burgu -s, lo que
qurda Illera de i•I.
I':se suhmttnelo rtuprdradu con toclos los heridos en el cantina dt• Je-
rusalt n a Jrricci. Iasi Ilaga hist6rica (lit( - se agranda it nut•stro tnismo
lado, sin neccsidad dc acudir it Iclanas `1 tercermundistas tierras. \
on de•scuhritnicnto de Isis mas sables cstructoras hurgursas quc ge-
ncran explotacicin y abandons.
Aqucllo que, anos teas Iardc, lira sit compatriots Leon Blhy:oLa
alegria v Cl Iratin do los salteadores time por sustancia el dolor del
pobrc•.,.
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Selo asi puede entenderse la option radical de Vicente de Paul. El
aldabonazo que le hizo escoger el dificil c inromodo oficio de Buen
Samaritano : formar parte de la legion do los clue sufrian el egoismo
y la crucldad de los ,cumpliclores >, y ,poderosos,). Pero no como una
resignation alie•nantc o una superstition milagrera, sino con cI cora-
jc del que ha comprendido clue calla quejido de los pobres Ilena de
confusion el corazon de Dios.
,, e ,DONDE F.STA TU HERMANO?^,
O EL DRAMA DE UNA ELECCION
Esta terrible pregunta de Yave ha obtenido, desde siempre, una
respuesta evasiva: «Yo no soy guardian dc nri hertnano». La misnta
respucsta que clan cI sacerdote N. el It-vita at pasar de largo ante el he-
rido del camino. Put tarnbien la primera respucsta do Vicente de
Patil.
Y es clue la expericncia de lit pobreza y de los pobres en Vicente
de Patil no se puede encerrar en unas cuantas frases, por muy bri-
Ilantes clue resulten.
I fay una evolution personal v un «rnomcnto"" clecisivo. No es ningu-
na pretension el afirntar clue la primera etapa de Vicente de Patil vs
el drama de esa pregunta htblica en busca una respuesta afirntativa.
Porque desde 1581 a 1617 la espcluznante miscria dc la socieclad
no es tiara Vicente nada mas clue el ",resultado dc no saberse defen-
der en la viola,,.
I.os pobres no It• prcocupan; los oprimidos no Ic angustian; los ex-
plotados no le plantean ningtin problema existential. EI vive obse-
sionado por huscar tin •,honorable beneficio,,. Como otros muchos
gascones, quc ahundan v vcgetan. ,agrupados en huhardillas, po-
niendo en comtin su arrogancia, su pe•nuria N. su suerte"", Vicente in-
tc•nta buscar fortuna. Como tantisinros cierigos de la epoca.
Sin embargo, el auto ntico testigo del Evangelio siempre time una
IC( ha de conversion. La de Vicente fue larga.
Entry 1613 y 1617 sc agita en una •,noche,, de dudas, perplejidades,
lutes y sombras. Y cl drama existential se le presenta en toda sit des-
nudez radical: o seguir pasando de largo o atender al herido; o estar
ton los oprimidos o apoyar a los opresore•s. No valen tarnpoco las
ncutralidades espiritualistas.
Esta es, precisamente, la suerte arriesgada del que se decide a ser un
Burn Samar•itano.
En definitiva, los pobres son pars cI una especic de slogan. una
categoria de an ilisis socio-economico-politic-o o un vertcdero de la
pit dad o do la idcologia. Son una terrible prcgunta cfe Dios.
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Y dcscubrc plenamente lo que, siglos desput's, reileja el novelista
Georges Bernanos : ,Es suficiente hither oido bier ese clamor que no
se parece al do ningun otro pueblo. Ese gemido (lei nntj1k bajo los
azotes, esos gritos de la mtt .jer apaleada, ese hipo del borracho y ese
grunido de alegria salvaje. Yo crco que tal miscria, una ntiseria que
ha olvidado hasty su nctmbre, que ya no busca, Clue ya no razona,
(flit- asoma al azar su rosin) butyric , se despertari on dia sobre el
hotubro de Cristo.
Ucsde ese ((uni(t), la respuesta de Vicente de Paul es taxativa y sit
cleccion se Iimenta en una frasc de,Jesus de Nazarct: ,Cuantas vc-
ccs hicisteis on scrv icio a two de estos pequenuelos, it mi me lo hicis-
tcis+".
A partir de aqui nace „Vicente do los pobres,., ci Buell Samarita-
no. Su primer bidgralo, Louis Abelly, lo resume en una precisa pin-
cclada: En esta situaci6n , se decidio till dia a tomar una resolution
lirnte C. inviolable para honrar teas a ,Jesucristo e imitarle tn:is per-
li•ctarnente do lo que pasta cntonces 10 hahia hecho, que hue dill' toda
sit viola pot. sit atnor al Serviciu de los pohres^,.
,LOS SANTOS VAN AL INFIERXO-,
Asi se titula aqucila farnosa novels Clue Gilbert Cesbron escribio
en el amanecer de los arios cincuenta: una lucida penetracicin en lit
lucha de linos saccrdotes-ohreros circa del (((Undo del proletariado y
do la margination.
Y, a hucn seguro, (flit, el desapareciefo es( ritor - gran adtnirador de
Vicente de Paul - tuvo en Si) mente la andadura viccnciana conro Ic-
Ion de fond) de su novela. Porque si a algtin canto le cake esta baja-
da al ^,inliernow, do los condenados de la tierra, t'se es Vicente de
Paul.
No resulta facil comprender hasty dunde Ilegaba el ahandono y la
tniseria de esos pohres pot los (file aposto Vicente. Tal vez nos diga
algo la carta que le escrihio on saterdote: ' El hantbre es tall grande
que versos a los hornbres comer tierra, masticar lit hierba, arrancar
la corteza de lo. arboles, desgarrar los miscrablcs harapos en que
('star) tuhiertos Para trag:irselos. Peru to que no nos atreveriantos a
decir si no lo huhicrarnos vista es que (lit horror ver c6tno se conten
sus brazos y sus ntanos, y mueren cn esa dcsesperacion,,.
Vicente de Paul sc ,convicrte',, en el nurn(•nto mismo ell Clue se
inicia en Europa una larga scric dc conflictos.
Se ha hahlado macho del gran girl) historic) de los alts 1630-1650.
Sc ha insistido en las revoluciones que cn estos vcinte arios Iuvieron
lugar ell (l)dos lo terrenos: "l.a revolution do his ideas, cI nacinticnto
del pensanticnto cientilico, cI giro del pensatniento filosofico».
Sin embargo, este period) es tamlric'n el Iicntpo de las grandes cala-
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midades para el pueblo Ilano. Vicente lo resumiria en dos frases: «El
pobre pueblo se moire de hanrbre y se condena,,.
,,Los pobres, que se rnultiplican todos los dial, que no saben a dcinde
it ni que hacer, constituycn mi peso y mi dolor..
La Guerra de los Treinta Anos, con todos sus conflictos politicos e
ideologicos, se tradujo en una constants devastaci61n de la ingente
rnasa de pohres y carnpesinos. 1.1 campesino es siempre el perdedor
frente a los ejercitos do merccnarios que invaden los campus, sa-
quean los bienes v se apoderan do sit sustento.
Sobn• una tnaldita trilogia compuesta por ola pests, el hambre y lit
guerra., se Ievanta todo un nronumento it la teas cruel miseria fisica,
psiquica y moral. Un terrible tnontimento apuntalado por on Go-
hicrno instalado en la guerra y en el despilfarro. Asi, la nrisma vida
cotidiana pierde sentido v se vuelve miseria. No es extrano que un
jansenista, Pierre Nicole, escrihiera en ese ticmpo: «Estas genies no
piensan en casi nada ►nas durante sit vida que en satisfacer las nece-
sidades de sits cuerpos, en encontrar el nredio de vivir., de subsistir,
habria que corregir, para ser rniis exactos.
EL,JUICIO DE LOS POBRES
Dicen las cronicas que cl 27 do septienrbre de 1660 occurrio algo
hermoso en Paris: en cuanto sc supo lit noticia de la muerte de Vi-
(-cut(- de Patil, los mendigos rnas andrajosos de la Ciudad acudieron,
en rnultitud, para despedir a cluien habia tornado partido por ellos.
l' es que hay una cxpresion que Vicente repite machaconarnente:
••Los pohres son nuestros anros y rnacstros,,.
No es unit cantincla puhliciiaria ni on artihcio de vana espirituali-
dad consoladora. Es cl signo interpelantc y lit espuela dolorosa que
guia lit aventura de Vicente hasty lit entrana rnisnia de nucstros
dias. Y, por supuesto, vs lit slave de la espiritualidad y de la praxis Ii-
beraelora de Vicente de Pahl.
Jean Anouilh , guionista do lit pelicula ,Monsieur Vincent,,, trans-
mite librcrnente, pero con fidelidad, esta idea nuclear en palabras
actuates de Vicente de Pahl: .,Los pobres son terrihles, terribles co-
1110 Ia justicia de Dios que proclanian irnplacablemente. Nos engana-
rnos con nuestros ropas decentes y nuestros rostros atildados: pero
esos harapos, ese horror, esas enlernrcdades, esa desnutricion tras
de la que asoman mirada de lobos, son do hombres, .juries duros e
injustos pero it los que es preciso servir comp a nucstros duetios y
anrarlos... Por eso, alguien ha dicho, con toda lit rardn, que esta ex-
presion es lit que hate de Vicente on testigo actual del Evangelio y
[it] Iuchador actualisnnt por los derechos de los explotados en esta so-
ciedad tan dcspiaelada y represora conio lit de su ticmpo.
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Cuando Vicente de Paiil repite constantemente esa frase, quicre
dccirnos algo muy claro: esos serer, aparentemente despreciables,
sin dcrecho it la mirada do la socicdad altancra, son, en realidad,
grandes y nosotros sus servidores. Porquc ellos, los pobres, tienen el
poder dc convocarnos ante el tribunal de Dios N. do la sociedad. Poe-
den condenarnos en cada minuto, pero tainbien tienen cl poder para
salvarnos. Pueden aclarar nuestra mirada rniope y ensenarnos a ver
la realidad con los Ojos de la ..justicia de Dios,,.
Nos rerniten, en definitiva, a lo iinico esencial: cl test radical do la
identidad evangelica.
Incluso los pobres nos perdonaran nuestra avuda y nuestro servi-
cio. En la misrna pclicula hay una escena que resume todo esto. Es
Ia escena final y puede quedar como cl testarnento de Vicente do
Paul a sus seguidores. El se lo trasmite a una joven Ilija de la Carl-
dad: ,Pronto veras que la caridad pesa mucho mas quc el caldero de
to sopa v cI cesto del pan, pero conserva to dulzura y to sonrisa. No
todo consiste en dar el caldo y el pan; eso pueden hacerlo los ricos.
Tu cres la pobrc sierva de los pobres, to I lija de la Caridad, siempre
sonricntc v do burn humor. Ellos son tus antis. amos tcrriblcmcnte
susceptibles y exigentes, asi quc cuanto mas feos y sucios scan,
cuanto rnas injustos y groseros to parezcan, Canto mas amor deberas
darles. Unicamcnte por to amor, solo por to amor, to perdonaran
los pobres cl pan (INC Ies des'.
CON LOS POBRES , CONTRA LA POBREZA
Lippert solia quejarse a Dios (-it terminos duros: ^,Ttis santos han
besado a los leprosos, pero nada hicieron para curar la Icpra, han
dado it Ins mendigos cuanto tent I an, mas no procuraron ordenar cl
munclo de modo quc nadie Iuviera que mendigar... En cambio, los
hijos de este inundo, quc no veneraban to nombre, que apenas In
conocian, han ornado cl tnundo de larnparas v cnsanchado v limpia-
do los caniinos v Galles, han aliviado la iniscria uniana, prolongado
la villa de los terricolas, suavizando sus dolores con sit arte maravi-
Iloso v con sit insaciable sell de saber...,,.
Es, sencillarneutc, la lucha por Ia justicia clue, demasiadas veers,
hernos olvidado los cristianos. Sin embargo, Vicente de Patil sale
ileso de esta arnarga acusacion. EI Buen Saniaritano no se confornta
con levaniar al hcrido, ni siquicra con curar sus hericL•is: lucha y se
organiza cstrategicarnente Para que el carninante no vuelva a ser
asaltado. No se queda en planteatnicntos paternalist as. El solia decir
que ",tl socorrer a los pohres, estarnos hacienda justicia v no miseri-
cordia,,.
Se ha escrito, acertadamentc, quc cs una (IC los paws santos quc
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han tcnido sentido de ]as realidades economicas y de la eficacia orga-
nizativa . Y todavia hoy asombrara it muchos cl completo v complejo
sistema de action social clue desplego. Pero min asombrara rnucho
rnas el saber que , ya cn el siglo XVI I, bubo un creyente cornprorne-
tido quc a la asistcncia y a la promotion anadici, sin vacilaciones, la
denuncia del sistema opresor v cl cambio de las estructuras injustas.
En absoluto prescinclio de la accicin asistcncial: la organizo cscru-
pulosamenrc . Dio supra importancia a la accicin promotional, y sit
pensamicnto es tajante : "No hay quc asistir mas que a aquellos que
no puedcn trabajar ni buscar su sustento, v que estarian en peligro
de ntorir de hambrc si no se Ies socorre . En efccto, apenas tenga al-
guno fuerzas para trahajar, habri clue comprarle algunos utensilios
conformes con sit profesidn , pero sin darle nada rnas. Las linrosnas
no son para los quc puedcn trabajar , sino para los pobres enfermos,
los huerfanos o los ancianos Y esta caridad organizada , socializa-
da, inventiva, creadora de justicia adquiere cn e l una dimension po-
litica. en razcin de las exigencias do la fe.
Su lenra, rcpetido hasta Ia sacicdad , de ,pasar del arnor alectivo al
anurr cfet tivo"" no Iv deja ninguna escapatoria posible . La urgencia
do la pobreza dcsoladora v cruel le impone ahondar en la profundi-
dad do la nriscria , oponcrse it sus causas y buscar a las personas que
trabajcn cn reduc irla. Conrprende que solo un cambio estructural
impedira sepultar vivos a los sores que todavia respiran.
Asi se entienden sus denuncias profeticas y su oposicion politica.
Asi se explica duo se entrevistase con Richelieu para pedirle abierta-
mente cl cese do la guerra ; quc sc opusiera publicamente , casi con
agresividad , al cardenal Mazarino en 1649: que pertnaneciera exi-
liado do Paris durante cinco mcscs : que apelase al Papa Inocencio X
para que interviniese en favor de la paz durantc la ^Fronda tic los
principes,, ; que pidicsc la dimision del poderoso Mazarino; que sus
intcrvcnciones politicas fucran , como el mismo dice, awn pequeno
servicio a Dios v al bicn del pueblo,,.
Estas actuaciones , complejas y arriesgadas , son reveladoras de la
solicitud de Vicente de Paul por <'hacer efectivo el Evangelio,,, par
realizar el ^,Rcino de Dios y sit justicia ". Y pone en evidencia las
condiciones de la verdadera fe: la construcicin de un mundo en el
quc todo hombre tenga la posibilidad de alimentarse , de trabajar y
de vivir.
LA LIBERACION INTEGRAL
Hoy seria la mejor traduccion de Ia actitud evangelizadora de Vi-
cente. El decia a sus nrisioneros: ',Si hay algunos entre vosotros quc
crean que esuin en la mision para evangelizar a los pobres y no para
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cuidarlos, para remediar sus necesidades espirituales y no las tem-
poralcs, Ies dire Clue tenemos que asistirles y hater que Ins asistan de
todas las mantras, nosotros y los detnas, Si queremos oir eras agra-
dables palabras del soberano,Juez de vivos y de muertos: "Venid,
benditos de nri Padre; poseed el Reino Clue os esta preparado, por-
que tuve hambre y ne disteis de corner; estaba desnudo y me vestis-
tcis; enfermo y rile c uidasteis". Hater eso es evangelizar de palabra
y de obra, en to cual el Evangelic adquiere su perfecidn, corno Cris-
to misnrct lo ha practicadooo.
Una vez mas, Vicente de Paul se adelanta a nuestro tiempo y apa-
rece como tin autentico precursor de las inquietudes modernas en
todo lo referente a la liberation integral del hombre y a la lucha por
los derechos mils fundamentales de la persona. Durante siglos, hemos
consuniido millones de toncladas de papel en la tipica y tdpica dis-
cusicin de que la tarea del evangelizador era ,salvar ]as alrnas» sin
contanrinarse con las dirnensiones temporales v materiales. Desde
sienrpre nos hemos querido refugiar en las cornodas medias-tintas
clualistas y maniqucas. Y, desde luego, nunca hail faltado las acusa-
ciones de "subversivo., a quien se atrevia a traspasar los idtlicos uni-
brafes del espiritualismo desencarnado.
Ha tcnido Clue pasar mucho ticrnpo para rescatar la frescura evangc-
lica y su noticia liberadora. Y hemos tenido quc esperar a que la teo-
logia del Concilio Vaticano II hicicra justicia a la intuition cristiana
de Vicente de Patil.
Lo curioso es clue este hombre practica y propone esa aliberaci(in
integralo en medio de las barreras de una teologia de la Contrarre-
forma que Ilevo it la Iglesia por caminos do desinteres - incluso tie
oposicicin - it la lucha por la justicia y a la realidad del mundo mo-
derno. Pero tambien resulta evidente que este ,revolucionario de la
caridad", tienc una gran ventaja: esta en contacto con la historia su-
friente (lei hombre. Y la dura realidad lc hate comprender que no se
puede hablar Ix°atificanicnte de Dios a] herido si antes no se le mucs-
tra la bondad de Dios curando sus heridas v evitando su caida. Vi-
cente de Paul apuesta por algo que boy nos parece absolutamente lo-
gico, pero que aun resulta conflictivo: «que antes de salvar sus al-
mas, no tenemos mas rernedio que dar a esos desventurados una vi-
lla Clue les permita terser alma,,.
Sus palabras no dejan lugar a la mas minima duda: ^,Evangelizar
a los pobres no es solaniente ensenar las verdades necesarias para la
salvation, lino realizar las cosas predichas y prefiguradas por los
profetas, o sea, hater electivo el Evangelio,^.
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LA RESPUESTA A UN PREMIIO NOBEL
El escritor v filosolb franccs Albert Camus relata una cspccie de
leyenda desesperanzada: "Estaba San Dirnitri citado en Ia estepa
con el propio Dios en persona v se apresuraba a llegar a Ia cita cuan-
do sc encontrd con un campesino cuvo carro se hahia atascado. El
barro era espeso y el hoyo profundo. IIubo que forccjear durante
una horn. Y cuando huho acabado, San Dirnitri corrici a lit cita. Pe-
ro Dios no estaba va".
Y el pcrsonaje de Albert Camus sari esta conclusion: ,Sivn1pre ha-
bra quien llegue tarde it las citas con Dios, porque hay demasiadas
carretas en el atulladero v dcntasiados hermanos que socorrer
Es ntuv pusihle que Albert Camus no se asomase nunca a] pensa-
miento de Vicente do Paul. Si lo hubiera hecho, el angustiadu Pre-
mix Nobel de I.iteratura se huhiera encontrado con un dato sor-
prendente: tres siglos antes, tin crevente con los pies en Ia tierra ha-
bia respondido con claridad a su existencial pregunta. Y es que Vi-
cente de Paul hahia dicho a las Hijas de Ia C:aridad: ,Si fucra volun-
tad de Dios que tuvieseis que asistir a un enferino en domingo, en
vez de it it oir misa, aunque fuera obligacion, habria que hacerlo. A
eso sc le llama dejar a Dios por Dios".
Asl de claro v asi de sencillo . Con esta frase responde Vicente de
Paul it todos los que piensan que llegaran tarde a Ia cita con Dios si
se (leticnen a ayudar al projimo necesitado o abandonado . El recal-
cara : " Dejar a Dios por Dios, noes dejar a Dios ". El Buen Samarita-
no ha calado perlectatnente que Ia verdadera cita con Dios verdade-
ro se situa en Ia pasicin por los desheredados.
Como dice Maxence Van der Nlecrsch, "la verdad, Pilatos, es esta:
ponerse del lado de los humildes N. de los que sufren".
Este plantcamicnto fundamental no es para Vicente de Paul una
hella teorra. Es el motor de arranquc de su rnas original y arriesgada
avcntura: la fundacion de las Hijas de Ia Caridad. Un grupo, cada
vez mas numeroso, de «pobres aldeanas servidoras de los pobres a
las quc quicre libres v dispucstas para levantar a Ia multitud incon-
table de expoliados. A las que no quicre encerrar en los muros de un
convento ni en los nerviosismos legulevos de un codigo religioso:
"Las Hijas de Ia Caridad no podran jamas set- religiosas; i maldi-
cion al que hable de hacerlas religiosas!". Nunca se ha considerado
hastante Ia valentia v la clarividencia dc Vincente de Paul cuando da
a sus , siervas de Ins pobres" Ia regla practica de encarnacion en los
gozos, dolores, esperanzas y sufrimientos dc los hombres de todos
los ticinpos: "Vuestro tnonasterio es la casa de los enfernios, vuestra
celda es vuestro cuarto de alquiler , teneis como capilla Ia iglesia par-
roquial, vuestro claustro son his callcs de Ia Ciudad. Por reja teneis el
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terror de Dios. Y por veto Ilevais la Santa modestia,,.
En definitiva, para Vicente tic Paul se ama o se traiciona a Dios en
el hombre. Y se Iiega tarde a la cita con Dios cuando se llega tarde a
la cita con el hombre. Por eso, cl no cesa do repetir: oHay que acudir
it las nccesidades de los pobres con la misma rapidez con que se cor-
re a apagar el Fuego..., porque no socorrer es matar,,.
UNA PARABOLA FINAL
Alguien ha dicho que en la mirada de un hombre se encierra toda
la fucrza de su existencia , que los ojos de una persona pueden llegar
it scr una viva parabola de bondad o do maldad. Y csta es, precisa-
mente, la caracteristica de Vicente de Paul_ En cualquiera de los vie-
jos ret ratos que sobre 61 se conservan - el de Simon Francois de
Tours, el de Nicolas Pitau, eI de Van Schuppcn o el de Rene I.e-
chon -, lo que mss impresionan , sin duda, son sus ojos. Una mira-
da penetrants , escrutadora , con una gota de humor ironico. Una
mirada inmensa donde caben todos los marginados de antes, de
ahora N. de siempre: donde las pupilas se hacen honradez , lealtad y
cordial confianza.
Por eso, este canto no causa ntiedo (-onto otros; ni tantpoco hutni-
Ila a los simples niortales. Cuando se mira el mundo con sus ojos,
uno se siente empujado a la libertad y a la lucha amorosa y coheren-
ce. Uno adquiere la ccrteza de no malgastar la vida al jugarsela a la
tinica carts valida: Cristo en la causa de los pobres.
Ahora, "este hombre que cambio casi totalrnente el rostro de la
Iglesia"", como declaraba en su funeral monsenor Enrique de Mau-
pas du Tour, no tiene otto Cosa que clejarnus ntas que su mirada de-
fensora y creadora. No tiene otra palabra que Icgarnos teas que la
encarnada en los desdichados.
No quiere ensetiarnos otro caminar ntas que el do sus grander pasos
para llegar alli dondc alguien sufre, donde alguic n rcivindica un tro-
zo do dignidad humana.
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INTRODUZIONE GENERALE.
San Vincenzo c la Scrittura.
Prima di parlare dell'ar,gom(-nto cite ci siamo proposti. Z- necessa-
rio prenlettere the it nostro maggiore interesse c di ritrovare le veri-
fiche del pensiero di San Vincenzo nella S. Scrittura. E sotto questo
prcciso aspetto cite cercheremo di rillettere it pensiero del Santo.
Pertanto sarebbe piit necessario tare uno studio approfondito del
ntodo con cui S. Vincenzo usa e city la Scrittura. E abbastanza evi-
dence infatti cite lotto it suo pensiero e timdato sulfa Bibhia. Uno
studio completo in tal senso non esiste. II Cost(- riferisce in notat solo
Ic citazioni (-splicit(,, e non sempre. Le conlierenze ai missionari edite
11) (.antr •rrrrca Irnuta a (:rarnria , it ') nllrrhrt 1981 . a nn .irn/ ,o,iu I rn,rnaana
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dal P. Dodin hanno un indice biblico molto completo, clovuto all;c
solerzia del P. Vansteenkiste C.M. (niancano tuttavia i riteritnenti
impliciti). Viceversa lo stesso P. Vansteenkiste no ha gentilmente
donato till suo studio in Corso di pubblicazionr . con tutte le c•itazioni
esplicite e implicite the S. Vincenzo fa lit-Ile conferenze alle figlie
della Carita. Maraca naturalnnente into studio per Ic Iettere. Pcrih oc-
corre tenere presente anche I'uso clella S. Scrittura the San Vincen-
zo applica nelle Regole Conuuti, chc restano sernpre una fonte pri-
vilegiata del suo pensiero.
Mi sembra tuttavia he di per se (anche se un tale lavoro rest[
sempre utile e necessario) non sia in tondo tutto c•iu (-he occorre per
conoscere la penetrazione biblica net pensiero di S. Vincenzo. Pro-
prio perche it nlondo spirituale di San Vincenzo non i• prescntabile
c•on un indice analitico di voci o vrrsetti, ma piuttosto elalla contetn-
plazione di till tnistero. (per tare tin esentpio potrcnuc pensare alle
critiche di J. BARR at vocabolario del Kitt(-l).
Per la verita dunque it pensiero di San Vincenzo sulla evangeliz-
zazione dci poveri, e sulle l rentesse the fortdano tale vocazionc e
missione, non si discosta, nil pare, dalle lince teologiche prese ntate•
soprattutto da San Giovanni e da S. Paolo, oltre the da S. Luca.
Certo Ic applicazioni costituzionali-giuri(liche difficilmente sono ri-
scontrahili nclla Scrittura, ma questo aspen)) delta realizzazione sto-
rica o giuridica delta evangelizzazione (lei poveri, in questo tnotnen-
to non e oggetto di nostra considerazione.
Anche un'analisi conrpleta di tutti i testi usati da S. Vincenzo
dunque (benchc utile) mi pare the restringa it suo pensiero e it suo
spazio teologico. Pertanto ci fernicranio solo ad alcuni aspetti the nri
sembrano fondainentali, e :niche poco concliderati, e su questi ci li-
mitererno anche solo ad alcuni testi indicativi.
IN solito inlatti it problema delta evangelizzazione (lei poveri, og-
gi, i• vista motto sotto I'aspctto storico, pastorale, catechetico, di me-
no sotto I'aspetto the to collega alla visione the ne presenta it \uovo
Testarnento. E scontato the uno degli aspetti fondantentali del pen-
siero di San Vincenzo (legato an( he alle dottrine spirituali (lei silo
secolo) consiste nell'aver dato tin pri ► nato ally natura Umana di Cri-
sto come modello universale (tell'agire. Pertanto it concetto di evan-
gelizzazione sottosta all'idea piir universale del corn portafilet) to
umano di Cristo, idea the poi San Vincenzo applica in particolare
alla evangelizzazione del poveri (come San Francesco la applrea alla
poverta).
Uno (lei passi piu significativi a tal proposito, si trova nelia cele-
bre confcrenza ai rnissionari sul "fine (fella Congregazione " (6 di-
cembre 1658), Ia dove S.Vincenzo si dornanda appunto the coca sia
"evangelizzarr: "bisogna dire c•he• evangelizzare i poveri nun s(gnrfi-
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ca solo insrgnare i misteri necessari ally salvezza, ma fare It cos' prrdette e
prefigurate dai profeti, ossia render' eff^ttito it Vangelo" ". (SV XII,
84).
Nella rnedesitna conferenza, come in tanti altri testi sorgeranno
tante altre specilicazioni e precisazioni anchc di tipo organizzativo e
comunitario, ma questa frase e una Belle piit belle dottrine mai usci-
te dalla bocca del canto. Con tale specificazione San Vincenzo preci-
sa the evangelizzare proprianrente non a predicare o insegnare.
Non c I'aspetio piu eminence della evangelizzazione . Afferma in-
vece the it lato piu importante della evangelizzazione e dato da on
aspetto di "mistero" the si fonda in pratica con la fede. "Fare le co-
se prcclette dai profeti", "rendere effettivo it Vangclo", non sono
frasi Paoline, ma ne hanno tutto it sapore. Pertanto, pun sapendo
the gli aspetti tradizionali dell'insegnamento di San Vincenzo song
clementi non solo utili ma essenziali (catechistno, predicazione. (-on-
lessione ecc.) la nostra rillessione si fermera soprattutto a qualche
aspetto piu teologico (e forse non a Will gli aspetti).
E doveroso fare ancora una pi(( )la prccisazione. Noi che apparte-
niianno ally Congregazione Bella Missione. siarno di solito portati a
pensare In clottrina di San Vincenzo influiti (Jai problemi costituzio-
nali e giuridici,.o connunque dalla natura delle Regolc o Costituzioni
the in qualche modo regolano tuna la nostra vita. Mi pare the sia-
nro portati di ineno a pensare I'insegnamento di San Vincenzo con
on certo distacco, cioe a considerarlo non dico on teologo (anche se
tale e) ma conic on pensatore uriginale. Mi pare the considerando
San Vincenzo sotto clursta lucc, almeno di un maestro spirituale,
possiamo dire the it li,ndamento del suo pensiero possa cssere, teolo-
gicamente. riassunto in due aspetti:
1' - I.'importa'iza Bella Natura Umana di Cristo, come rnodello
universale o cosmico.
2° - La necessita di "essere" o di "rivestirsi dello Spirito di




DELLA DOTTRINA DI SAN VINCENZO DE' PAOLI.
1. Un problema di linguaggio c di mctodo.
Non credo sia necessario portare una lunga docu ►nentazione di
testi per dimostrare questo asserto per provare soprattutto come it
nucleo del pensiero di San Vincenzo sia di taglio Cristologico. Come
cioe egli veda la natura dell'evangelizzazione c del discepolo (o mis-
sionario) proiettata net campo piu vasto della rendcnzione e delta
ntissione di Cristo. In tin secondo inomento vedremo come tale pen-
siero sia, a causa Bella sua pncuntatologia, anche trinitario.
E necessario solarnentc fare una pre(isazionc di metodologia e di
linguaggie. II modo di parlare del Santo non i' quello attuale. Inoltre
it suo stesso linguaggio risente molto della spirituality del suo tempo.
La sua terminologia pub anche sentire di spirituality del suo tempo.
Nia soprattutto i testi the ci restano sono indirizzati a persone con
on deterntinato scopo. the i• soprattutto quello di n)odellare la loro
vita pratica. Non hisogna anche climenticarc the S.Vincenzo parla
con Santa astuzia: coca cioc di (lire nicno di quanta sappia, nascon-
(Iendo possihilntente la suit scienza contro la vanity e I'orgoglio (e in
cio segue sempre I'esempio di Cristo).
Superati questi piccoli ostacoli, st pui> facilrnente scoprire the tut-
to it pensiero di San Vincenzo orbita intorno it questa scoperta nta
vista in tin modo "funzionale" in rapporto cioe non solo alla sote-
rielogia, alla causa c fonte delta salvezza, rna soprattutto at rifare in
se i moduli presenti net contportantento di Cristo, rivissuli con gli
stessi lim c le stesse inteuzionalita.
Mi pare pertanto the Ia vera sorgentc del pensiero di San Vincen-
zo sia proprio la tontentplazionc e I'assunzione delta untanity o (co-
me diciame oggi) I'urnanesinto di Cristo, eta cui poi deriva princi-
palmente la evangelizzazione dci poveri, the c la densilicazione piu
inunediata e piu vicina di tale Untanit5.
11 volume XIV (tell'opera del P. Corte ally voce "Jesus-Christ"
riporta pothe voti sully noslra questione. Nientre it move indice
"spirituals" al Corte, pubblicato dal P. Francois Garnicr C.M. ri-
feris(e hen 45 titoli con qualche centinaio di citazioni (cfr. ENCHI-
RIDION SPIRITUALE SANCTI VINC:ENTII A PAULO, 6in-
centiana 3 (1979) 167-170).
Net inedcsinw fasciolo otcorre teller presente le voci "Foi" e "Ma-
xirnes Evangcliques" (rispettivantente a p. 166, 170). II rnateriale c
troppo abhondante per esscrc riportato qui. Anche sc It- voci sono
little sotto "imitation", in really si tratla proprio di una vasta espo-
sirionc biblico-teologica delta visions the San Vincenzo ha del Ver-
ho Incarnate in quanto Uomo (1).
(I) Per nouns )%rat utrit arc it n-sto Iii I it:vioni till I1111ilII a riter lie alcuni elernenti bi-
blioiratici piu imporcntti , will sopraUtitto per till conlronto Belle dotu- inc spirituali
del tempo:
I'. J'O RRAT. La spiritualitn I\'- I.eS temps mo(erncs , Parigi 1930.
FRAN(:AISE (Ecole), DS 5 (19114) 782 ss.
AA. VV., La rpidraahtr dr I'@'udr I ran(nisr, "Mission et Charitt ' 29-30 (11)68 ) 1-129.
DEVO'I IO. 1)S 3 (11157) 727-747.
D1;\'O I P )N 1tODFRNt. DS 3 (1957) 727-747.
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II. Esposizionc del pensiero di San Vincenzo.
- AI1'inizio dells Regale Cornuni, San Vincenzo scrive: " ... A
tal fine ci siamo sforzati. per quanta ci Ill possibile, di ricavarle tutte
dallo spirito di Gesir Cristo, e dallc azinni della sua vita" (Intr. R(:)
E subito comincia, net cap. I° a t'sporre it grandc principio the fa in
genere da apertura a ogni aspetio Bella vita connunitaria:
"Gesir Cristo, Nostro Signore. come attesta la Sacra Scrittura, es-
sendo stato mandato nel mondo per salvare it genere umano, romin-
cin prima a .fare poi ad insegnare. Adempi it prinnr con it praticare perfet-
tamente note le virtu e it secondo quando evangelizzb i poveri...
(R(: 1, 1).
IN conseguenza San Vincenzo determina to scopo della (:ongrega-
zione in questi termini: "imitare to stesso Signore sia nelle site virtu,
sia nelle funzioni spettauti la salvezza del prossinro". Se ►nbra abba-
stanza chiaro chc San Vincenzo presenti it Cristo Uomo come mo-
dello e line per la sua Congregazione, proprio in quanto "fa", in
quanto "pratica" atti di virtu (per usare it linguaggio del Santo).
Anzi rni pare che Ia perfezione di cui parla San Vincenzo non c tan-
to till esercizio di norm(' ascetichc, quanto piuttosto di rifare sib che
"in questo sommo Maestro si c degnato di insegnarci con Ic parole e
con I'esempio".
- Tale visione "spirituale" i' in se eminentenrente cristologica, e
dirci dinamica, in quanto a diffi'renz<, di Bcrulle, San Vincenzo) non
contempla tanto gli stati divini del Verho o la sua ineffahile adora-
zione del Padre, ma sib the Egli "opera", "fa "pratica" ndI
camp() dell'agire umano, in quanto) azione umana, vissuta c suhita
talvolta conic uomo, nia naturalmente come Uomo Dio in rapport()
con it Padre.
- Da qui deriva la celebre espressione "(;esu Cristo e la regola Bel-
la Missione" (SV XII, 130). Erase the riecheggia la dottrina di Sail
Paolo sulla "legge nuova a legge antica", in quanto San Paolo chia-
ina la vita dcl N.T. "Iegge delta Spirit()" (Rom. 8,2). Occorre per-
66 scoprire qucsta pritnigenia forte di salvezza per avert' to spirito
Bella Missione the Z- In spirito di Gesir Cristo: "Aflinche poi qucsta
DEVOTIONS. DS 3 (I957) specie 765-773.
L. COGN I: T, La spiritualiti• moderne . I. I.'essor 1500-1650 (Histoire de la spiritua-
lite dhretienne 3/2), Parigi 1966.
II. BREMOND , IIistoirc liueraire du sentiment religieux en France , depuis la fin
des guerres de religion , vol. I-XI, Parigi 1916-1933.
FRANCE. DS 5 (1964 ) 785.997: soprattutto 917-953.
IMITATION DU CHRIST, DS (1971) 1536-1601.
G. 1\1010LI, Teologia Bella devozione benilliana al Verbo Incarnato, Varese 1964.
A DODIN. art. DUVAL. DS 3 (1957) 1857-1862.
.1. LECI,ERCQ- F. VANDERROUKE - L. BOL'YER , Ilisutirede la spirituati-
te chttticnnc , 11. La spintualite du Mt,ven Agc, Parigi 1961.
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Congre•l;azione con la grazia di Dio, consegue it tine propostosi, e
necessario the tat cia ogni sforzo per rivestirsi de llo s/nriln di (;esu
Cristo, the risplende specialmente• ne•Ila dottrina evangclica" (RC 1,
3).
San Vincenzo non usa la nostril terminotogia, ma la sua dottrina c
pericctanrente conforme con i risultati attuali Belle scienze hibliche,
soprattutto di S. Giovanni c di S. Paolo. 11 quadro degli argomcnti
the egli presenta circa it "fare" Ic stesse core di Gesir Cristo c quar-
to mai vasto, e copre tutto l'agire del missionario. L'indice di F.
(;arnier anche se c-omposto sotto it termine " imitation ", in realty i•
qualche cosy di pia ampio: San Vincenzo parla in termini ora devo-
ti, ora teologici, or-a bibliti: talvolta parla delta causa delta salvezza,
talvolta del valore salvili(o Bella ntissione di Cristo. Bet silo rapporto
con Dio, specie net cornpiere la stia volonta... In sostanza peril miry
sempre it dare dci suggerinunti pratiti e orientativi per it cotnporta-
rnento (lei suoi ascoltatori.
- Parlando delta prudenza net (-oil) port it it lei) to soprannall-traIC,
San Vincenzo dice: "l.cco pcrche la very pru(lenza sottomette it no-
suo ragionanunto a quests ntassinte c ci da write regola inviolabile
di giudicare di ogni cosa come ha giudicato Nostro Signore: di modo
the in ogni occ•asionc ci (dobbianxo) domandarc: "Nostro Signore
come ha giudicato talc o tal'altra cosy:? Conic si e conrportato in talc
occasions...:' Che Cosa ha detto o chc cosa ha facto Su talc soggetto?"
di modo the not regoliatuo tuna lit rostra condotta secondo Ic sue
ntassitne e i suoi esernpi" (SV XI, 52-53).
- In questo senso anche gli uornini pii:r perletti song come itch ritles-
si concreti di questo comportanrento: "Nostro Signore (;(-sit Cristo
i• it vero modello c it grande quadro invisibile sot quale not dohbia-
mo conformare tutte le nostre azioni ; gli uornini pia perfetti ... sono
dci quadri visibili c sensibili the ci servono conic nrodelli per dare
una buona regola a (title Ic nostre azioni e renderle• gradite it Uio"
(SV X1, 212-213). Di modo the se risulta the qualche azione non e
conforme a tale condotta occorre lasciarla stare (cfr. SV XI, 347-
348).
- San Vincenzo tende sempre non Canto a tar ripetere material-
rne•nte gli esernpi di Cristo, ma a cercarne it principio dinamico, di
rno(fo the sia to stesso principio che possa agire net dis(epolo:
"Piaccia a Dio di farci la grazia di conformare sempre la nostra con-
dotta ally sua e i nostri sentiment! ai suoi.... c chc. i nostri coon ten-
dano at suo amore c• siano sempre appli(ati it conforrrrarsi it Nostra
Signore... c Iegarsi di affezione e in pratica agli esernpi del Figlio di
Dio" (SV X11, 112-113).
Ne emerge gia da que•ste• citazioni (colic it canrpo di riferitnento al
Cristo sia illirnitato , e anche se di facto gli c•sempi sono concrctizzati
per questa o quella virtu, dal punto di vista comportamentale, viene
-59-
radicalinente copcrto e Iondato tutto I'agirc sia esterno the interno.
San Vincenzo parla di "inritazione" "confortnita", "seguire it Fi-
glio di 1)io", ma data the Ie• applicazioni sono cosi waste e cosi sva-
riate, possiamo dire the ono psicologo rnoderno potrehbe conclude-
rs the in realty tale intuizione c it fondarnerrto primario, e it costitu-
tivo conscio e in(onscio the collega c Fonda tutta la garnnia delle
azioni e reaztoni psicologiche, a not aggiungiamo •-i,;rituali o eccle•-
siali. Per porn titolo di utility pratica riportiarno ora una lista abba-
stanza completa dvi niodi e dt-11e situazioni di confortnita-irnitazione
intone da San Vincenzo: questi termini visti in una lucc pi ii moder-
na dal panto di vista spirituale a psicologico nu pare che siano una
bunny cundensazione dcgli inscgnamenti del Vangelo. Riportiamo
tuttavia le voci pi 6 significative:
- Imitare Cristo in lolly !a Brea perfez'ionr: 1, 120, 295: II, 356-357. - III,
1.13, 292. - W. 597. - V, 585. 645. - VI, 42, 114, 602. - VII, 151ss.
-IX, 60, 70, 85, 223, 534. - X, 128, 135,141-142, 367,574. - XI, 41,
45, 49, 53, 175, 212, 213, 311. 347-348, 363ss, 442. - XII, 73ss,
107ss, 112ss. - XIII, 198, 555, 563.
- Se{'uire Cristo nel sun Ancnre rervr it Padre. II, 158. - IV, 78. - VI,
393. - VIII. 157. X. 243ss. - Xll, 108-109. - XIII, 179.
- Cri.+to the lac,ora c nxcorr per la %alvezza dei 'li uomini : V, 442. -XI, 437.
- XII, 98. - XIII, 306, 363. - XV, 130.
- Cristo inci' na anche ne/la sua nascila : IV, 136-137, 291. - VI. ISO.
-VII, 187. - XIII. 36.
- I alorizzarr• !a vita nascosta di Cristo: 1, 74, 79, 87, - 11, 281. - III,
297. IV, 581. V. 218.-VII, 150,355,515.-IX, 258, 259, 491,
497. - X. 687, - XII, 5, 6, 92.
- Rapporti (it Cristo con ,;,li Apastoli: 1, 112, 312, 598. - III, 59, 468.
-IV, 15. - V, 420. VI, 69-70. - VII, 237. - IX, 148, :395ss. XI, 8.
XII, 20, 83. -
- Cristo e i malati : V, 219. - IX, 583. - X. 2-3, 143-144, 198-199.
- Compar.rione e cordialila, base di apostolato e vita comluutaria: 1, 74,
128,352,363.-111,285.-[V,:341.-V, 421. - VI, 393,. - VII, 341,
595. - VIII, 231. - X. 11:3. 115. - XI. 77, 94. 106. - XII, 190, 274-
275. X111. 551, 559. Sul perdono: IX, 368, - X, 646.
- Neeessitic di conJormarsi a Cristo nel fare la c'olonta de! Padre: I. 560.
-VII, 187, - VIII, 248, 258. - X, 106-107, 276, 511, 581, 698-699,
702, 708. -XI, 313, 315. - XII. 109. 151, 154ss. 164.
- krsere man,m-ti came Cristo (mansuetudine ): 1, 176, 341. 393-394.
-III, 178. - IV. 581. - V. 421. - VII, 137.-VIII. 231.- IX, 260-261,
266 - XII, 185ss . - XIII, 555, 563.
- /l.fondamento delta vita cri .rtcana : l'umi/th di C'ristr 1, 127. 182-18:3.
294. 312, 352, 355. 496, 528. - [I. 305. - Ill, 184. 629. - IV, 581.
-V, 30, 421, 582. - VII, 1, 137. - VIII, 177, 231. - IX, 672-673,
680. - X, 148, 372-373, 401, 455. - XI, 57-58, 61-62, 86 -87, 98,
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137ss, 340, 346-347.:394. - XII. 196-197, 199, 202, 209, 346ss, 395.
397, 434, 440. - XIII, 15-16, 109, 555, 563, 716.
- Cristo stesso rice in if It sue proprie rrtassime. X, 136ss, 149ss. 15:3,
XI. 138.
- Cristo morello di predicazione: XI, 134, 238, 265ss. 283. - XI 1, 23.
- l arie rirtli del Cristo (distrt(co-penitenza): 1, 352. - Il, 105. V, 566,
-IX. 160, 168. - X, 245, 247, 397-398. - XI. 130. - XII. 213-214,
216ss , 226-227. - X111, 555, 563.
- Ohhedienza c indif i'rcnza di Cristo: IV. 168. - VI. 1-2, 26. - IN, 15,
66, 514ss, 517 , 523-524, 527, 529, 560, 565. - X, 77-81 , 85-86. 138,
91-92. 283, 286 , 574. - XII. 234, 426-427, 432. -
- La prqhiera di Cristo: IX, 409, 415. - X, 129. 133. 148. - XI. 84.
XII, 79.
- I'azienza e supporto di Cristo: II, 385, - III, 285, 61(1. - V, 11, 41,
421, 629. - VI, 264, 438-439. - VII, 2, 131, 137, 275. - VIII, 205,
231. - IN. 226, 298. - X, 18, 185. - X11. 34. - XIII, 556.
- Poverty di Cesti Cristo: 1. 112, 206. 336. - It. 275. - III. 464, 532,
537. - IV, 334, 581. - V, 219, :369. VI, 236. - VII, 593, 618. - VIII,
151. IN. 85, 443. - X, 139, 205, 209, 213, 372, 687-688, 713. - XI,
103, 224, 245, 247, 358. - XII. 143-144, 377, 380, 388. - XIII, 377,
378ss, 407. -
- - Pruden-a di Cesu Cristo: 1, 176, :3113. - VIII, 231, - XI, 52-53.
All, 17(1, 178ss.
- Imitar, it Cristo nell'o„ertanZa tie-Ili, /le,{'ole:: VI1, 307. - IN. 1. - XII,
ass.
- La semphetta, virtu londamenlale delta U. M., prortene da Cristo: 1, :318.
- IV, 341. - XII, 170, 178ss. XIII. 555, 563.
- Crislo modello di %errizio ai poreri e di eran'elizzazione XI, 18, 108-
109. 315. - XII, 4-5, 79-80, 88. - XIII. 539. 547, 551. - IN. 59: IN,
252: X, :332, 679: - XI, 32: IN, 5: XI, 32; IX, 249, 593: X, 679-
680; XII, 305; (questi ultimi rifcrimentI Sono ins(Ignamenti gencrali
sull'amore at poveri).
- Cristo mndello di so%lerenza: 1, 72, 74, 98. 134-135. 226. - Il, 4-5,
342, 446. - III, 19, 22, 108, 177. - IV, 32, 81, 281, 581. - V, 3, 104-
105, 420, 545, 561. - VII, 39, 232, 240ss. - VIII, 151- 313, 344.
-IX, 579, 634, 678. - X, 184-185, 568-569. - XI, 23-24, 99, 148,
185, 305. - XIII. 29, 55, 282. 284-285. Nclla sua Passions: II, 103,
344. - VIII, 429. - IN, 217. - XII, 192-193.
- Cristo modcllo nelle lentazioni : VI, 191; X, 11, 99. - XII, 83, 343.
- Alodello di uniformity e r{gi/anza : VIII, 231. - XI1, 83, 343.
- Imitare la Sua h'ocazione missionaria : XI, 1-2, 108, 133. - XI1. 367.
Giova qui riportare alcuni riferitnenti in gsnerale sulla vocazione
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inissionaria secondo S. Vincenzo : Eccellenza della vocazione 1, 45-
49. 52-55, 562. - XI1. 73-94 . l)iffi renza dal certosini : 111, 164-165,
202, 346 . Mette in uno stato di perfezione: XII, 369. Mi pare on
passo utile da riferire: "Ci sono diversi stati. Si dice the i vcscovi e i
religiosi sono in uno stato di perfezione. I prinii sono in uno stato di
perlezione acquisita, o chc doveva essere acquisita, perche Nostro
Signore, the Ii ha scelti per perfezionare gli altri, vuole che essi siano
perletti e che abbiano la perfezione ... I religiosi non sono in uno sta-
te (Ii pcrfezione acquisita rua da acquistare . (orne e questo?
I, perche i religiosi sono in uno stato in cui tutto Ii porta alla perfe-
zione, come le loro sante regole, costituzioni. yeti, sacratnenti, let-
ture ecc . Ora, noi non abhiamo tutto eio?... Ma noi, noi ci troviamo in
uno staui di perfezione, non acquisita , ma da acquistare, se noi ci
serviamo dei mezzi che abbiamo a questo fine... Si entra in questo
stato di perfezione per la poverta, castita, obbedienza , perche No-
stro Signore dice: "Si is perfectos esse, vade , vendc oninia quae
habes et da paupcribus '' (Mt 19,21)... Dio ci ha fatto la grazia di
trovarci in questo stato ". (SV XII, 369-371 , tutta la confcrcnza e
molto iniportante . Si tratta della confcrcnza sui voti : 7 nov. 1659,
spiegazione clelle R (: III, 28).
II missionario avra lc sicssc riconrpense (lei religiosi: XI1, :375.
Perseverare nella vocazione : XI, 107; Bisogna aniarla c stimarla:
VIII, 341: Xl, 100.
Aggiungiamo ancora qualche voce:
- Imitare Cristo nel fare e net non fare: 1, 153. - IX, 141 - 142, 578, 667.
-Nel/o zeln: I, 352, 355. - XI. 1, 74. - XII, 262: cfr. la celebre defini-
zione: XI1 , 307. Morirc dictro una sicpc : V, 204.
S. Vincenzo sentc le porte di Parigi cadcrgli addosso : XI, 445. En-
trare nella Congregazione con it desidcrio del martirio : XI, :371.
Andare dovunque : XI, 291, 402; XII. 50-5 1 , 262.
Mi part- chc sia sufGciente questa elencazione di voci per dirno-
strare conic tutta la vita di San Vincenzo sia stata organizzata sit
questa funzionalita dcll'esempio di Cristo . Lo stesso insegna conti-
nuamente ai suoi . L'arco dell'insegnatnento e talmente vasto che di
fatto cib suppone ( conic anti esplicitamen(e afferrna ) the ally base di
tutto vi e un Principio base, quasi un postulato indimostrabile (in
quanto proviene da tin illuminazione della fede c della carita) dal
qual. si possa logicamente derivare ogni applicazione c ogni atteg-
giamento.
Di facto dunque tuna I'antropologia di San Vincenzo deriva da una
visionc cristologica . Cih e tame sicuro in quanto egli stesso Si rcnde.-
va conto the scnza questa "visionc" o "riferimento" it resto non e
the lettera morta . In altri termini non a tanto l'azione di Cristo o de-
gli apostoli the va ripetuta o imitata, ma occorre attuare una specie
di trasfusione biologica, da cui poi I ' azione deriva. San Vincenzo
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precisa queSto concetto con Ia celchre dottrina Bella volon(a di I)io
(Senrpie riferita come esetnpit) del Eiglio di Dio). Strive: "Assistere
all'ufficio divino, rneditare. PREDiCARP, c lavorare senza direzio-
ne (= ctoi' tuort (lit un'impostazione tit fede e di ohbeclienrt) the co-
sy Sono se non az.ioni inanimate?" (SV XI1. 15:3). Nicglio ancora
egli precisa tale pensiero conunrntando due celebri passi scrttturisti-
ci. Si tratta del cap. 58 di Isaia, c di Mt. 7,21-23. lvi it Santo after-
ma the (Lute le opere per buone c same the possatto esscre, anche
quella di celebrate Ia Messa. possono essere rigetiate da 1)io. in
quanta fatte non secondo it suo piano (volonta). Anzi dice the cii)
"si pu6 dit-e chi TUT'FE LE ()PER G" (SV XII, 156), it the signifi-
ca tuttu cii) the Ia Congregazionr o it ntissionario pu6 compierc, in-
clusa Ia evangelizzazione dei poveri, it fare t : techismo, predicare,
insegnare, confessare ecc. "11 v it vingt ans gut- jc ne lis janiais teat
rpitre (= Is. 58.) quc_Ie tic the trouble fort, nrais, pour cola, le n'cn
suis pas meilleur" (1b.).
E vero. come scrive A. 1)odin (lit,] titolo di questa conlercnza) chc
Sari Vincenzo si pu6 ispirare ally "Regola di Perlezione" di Benoit
de Canfield (Paris, (:hastcllcin, 1609 - ediz. roniana 1972) - (1) tut-
tavia i hiblisti sanno the tale concetti non solo Sono estraihili nel bra-
no di Is. 58,2-7 c di Mi. 7, 21-23 (= Lc 13,26-27), Ina questi hrani
(e 1 loro paralleli) sono rappresentativi di uno (lei lilcmi pin impor-
tanti Bella dottrina (it Cristo e della suit missione rnessianica. In altri
termini, not oggi. (lit questi hrani, derivianio inolto chi piir di quanta
non abbia derivato San Vincenzo.
Dal puma di vista logico (e teolologico) risulta quindi the San
Vincenzo pone alla base dell'operativita r forrnazione n ► issionaria c
apostolica non 1'evangelizzazione (lei poveri, nia Ia "conlormita a
Cristo", la simbiosi continua del proprio comportamento alla lute
della ('ede con quello terreno c storico di Cristo.
III. Fondanienti biblici della intuizione
di san Vincenzo.
E ormai accettato the in se la dottrina di San Vincenzo i qualche
Cosa di comune ally scuola di spirituality (lei sec. XVii. ' I'uttavia
non si pub negare the egli si distingua anche per unit ccrta suit origi-
nalita . 11 quadro (lei riferimenti the abbiamo citato, semhrano con-
frrn al-lo.
(1) Benoit d.(1. (- Guillaume Filche 1562-1610, ofmCap) fu rrso criebre dally sua
opera II S. Utticio pert) la t ond:mnb con I 'ac r usa di quietismo it 26.1\.. 1689. r inse-
rho nell'Index it 24 nov. seizuente. II titolo to inserito nell'index librorurn prohibito-
runi net 1900, ma parr limitato ally ediz. italiana. S Francesco di Sales proibi alle
Sur \'isitandine la lenura della terza pane- DS 1 (1936) 1446.1451: i TC 2 (1923)
718-719.
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Alnteno egli ha saputo organizzare in ntodo uniforms tuna una di-
mensione connmitaria-apostolica sotto la lute della Natura U ► nana
c11 Cristo.
Ora porn vorrenio brevcmente vedere se tale visione sia piir Ion-
data sulla spiritualitir del sun tempo, o nella S. Scrittura. La seconda
possibility mi scrnbra pig vera, anche sc puir ssserc stata stitnolata
dal silo allibiellic.
K. Rahner ha una paging Soprrtttutto in cui, con una tcrminolo-
gia diversa, dice in sostanza gli stessi concerti ill San Vincenzo (( he
parlava pin alla buona).
"La fecle infatti attesta the I'Urnanita crcata di Cristo c it Centro in-
dispensabile e perenne, per cui ogni creatura eleve passare per trova-
re it coronarnento Bella sua validita sterna davanti it Dio. Egli c I'in-
gresso c la porta, I'alfa a I'omega. abbraccia tutto. Chi vede Lui ve-
de it Padre; chi non vede Lui, Verbo Incarnato, non vede neanche
Dio. Potrerno parlare dell'Assoluto senza alludere ally carne non as-
soluta del Figlio, ma possiamo trovarc davvero I'Assoluto solo in
Lui, nella Greta terresire delta sua amanita, in cui c nascosta la pie-
nezza della divinity. Senza di lui ogni assoluto di cui parliamo o (lie
pensiarno di raggiungere net nostro slancio mistico, sari solo la me-
ta oggettiva rnal raggiunta, corrispondcnte ally nosrra infinite vaga.
vuota e oscura the si consuma disperatainentc in Sc sicssa, I'infinite
della limitatezza insoddisfatta. Questa si trova solo in Gesti di Naza-
reth, nella sua amanita unit a, concreta, contingents, the dura in
eterno" (K. RAI INER, .tia^i di (.rislolr,{'ia e di :1Marioln&'iir, Rorna
1965, 252-253).
11 pensicro di firndo non mi pare distance da quello di San Vincen-
zo. Si tratta insontma di ccrcarc o rifcrirsi it qualche cosa di assoluto
non tanto nella slera Bella mctafisica e della teoretica, ma proprio in
un assoluto concreto e tangihile, the permetta di essere un leganre
valido e indiscutibile alle esigenze di costruirc tin atteggiamento c
un comportamento morale, etico, spirituale the si starehi dally sog-
gettivita, dal relativistno, e si edifichi invece in qualche cosy di vero
e di certo.
Non c if caso di ripresentarc unto it rnosaico (it-lie affernurzioni bi-
bliche a questo proposito. Ci Iimitiamo solo a quegli aspetti the song
stati riflettutii da S. Giovanni e da S. Paolo.
Rili rimenli bibliugralici essenziali
1. DE I.A PO ITERIE, Exegesis quern evangelii. I'rologus S. Jnhannis,
Roma - Pill 1975 (= Prokgus).
M.E. BOISMARI). Le prologue de Saint Jean (I.c(rio Divina. 11)
Parigi 1953.
J. J EREMIAS, Der P rolog des Johannesev:uigelium. J ohannes I, 1-18
(Calwer H etre. 88) S rurrgal l 1967.
A. FEUII I.E"I', Le prologue du quat ierne Evangelic, Parigi 196H.
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1. DE LA PO"ITERII', Adnotaimnes in esegesim priinac epistolae
S. ,)nannis, Rorna -I'M 1467.
R. SCHXACKE\ Bl`RC;, Die Iohannesbrivic ( Hurd. Komm . X111/:3)
Reihurg - Basel -Wien I970.
(tralascianui i Conrrnent a ri Ix•r ragioni di spazio)
1. Alcuni elementi giovannci.
- II Prologo del Vangelo di G iovanni , secondo una buona squa-
dra di esegeti modcrni, c vista oggi, non tanto cone una cenfessione
di fede nella preesistenza del Verbo " sic et sinrpliciter", c poi della
dottrina dell'Incarnazione . Ma stando a questi studiosi si parlereb-
be (lei Cristo Verbo Incarnate gia dai prinri versetti ((-fir. I. I)e Pot-
terie, Prologus ... 17ss), c non solo dal v. 14. 1 motivi per tale scelta
song molto boom sia dal punto di vista strutturale che rcdazionalc
( la test inonianza del Battista).
Stand() (()Si le cose possiarno ricavare qualchc rillessione utile per
ii nostro terra. La lettura preferita da nolti dei %-%- . 3-4 del prologo i.:
"quanta arvenne({re{'onen ) in lui era la vita '' ( 1).L. Potterie, 63 ss). Tale
verbo indicherebbe non tanto I'opus della crcazione , quanta I'opus
salvificum , cioe it dono permanente della salvezza the anzitutto Si e
"realizzato " ' e avvenuto " in lui. Quanta appunto "avvenne'' in
Lui (cioi ' nella sua esperienza storica ) c VITA ( anche se stando al
torso del Prologo difhcilnrente lit si potrebhe chiarnare tale). San
Giovanni direbbe che la vita-luce -verity c non tanto a non solo
quanto Cristo insegna con la sua parola , ma cio che e avvenuto ac-
caclcndo nella slera della sua conrpleta c pcrfetta (anchc psicologica-
mente ) natura runana . Stralcianro qualchc panto:
- Tale vita ( che diventa Iuc(-, Ina solo nella fede) di fat to non viene
recepita dagli uornini . II mom lo che pur fu creato per mezzo di Lui,
non lo conobbe , anzi lo respinge . Viene dai suoi. e proprio i suoi
non lo accolgono . E evidente che la "verita", la lace, la vita, e costi-
tuita proprio da questa esistenza Incarnata del Verbo.
S.Giovanni lo pone in rilievo dicendo "gegonen EA' Al-10'', in
Lui, dentro di Lui ( e anche per mezzo ( Ii Lui). II percepire appunto
questo avvenimento the si avvera e si realizza ( con tulle Ie conpo-
nenti di contrasto energenti ) nella sua Urnanta, ma anche nella sua
sfera affettiva . psicologica , esistenziale , alla luce Bella fede diventa
vitale, illuminance , salvifica . (: iononostante, pur essendo it Cristo
in questa situazione i- sempre "ii Figlio Unigenito chc c proiettato
verso I'amore del Padre" (Gv. 1, 18) nella sua missionc anmrosa di
Figlio teso verso la "sua ora".
In termini pig pastorali mi pare che si posy dire che San Giovan-
ni sta evidenziando chc c fondamentale per it lettore concentrare la
sua attenzione non solo sit quanto it Cristo dice, Ina su quanta "av-
viene" in I.ui. Perche proprio cio (liventa "stranamente " la nuova
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legge di salvezza, Ia grazia c la vcrita. F. to stcsso cuncettt) della sa-
pienza insipicnte di Paulo (cfi -. 1. 18-30; 2, 6-18).
- Nella Prima epistola Giovanni riprencle utolti elenienti comuni at
suo \'angelo. c soprattutto la I Gv. 1 fa come da parallclo at Prolo-
go.
In qucsta sezione (I Gv. 1. 1-4) si usa una terminolugia c ill) vocabo-
lario t ipico per evidcnziare la situazione reale delta Cristo: quasi tut-
u i verbi son dei verhi "sensitivi" (anche se la tcdc li rends sopra-
sensiiivi...): udire, vedcre con i nostri occhi, contemplare, toccare
con Iv mani, farsi visibile. abbianul veduto. 11 Iona di Giovanni non
i- soltanto I'annunzio c Ia test inwnianza di qucsta rcalta, nut c anzi-
tutto fa proclanrazione solenne della grandezza. delta profondita,
Bella presenza del \'erho in forrna visibile, unr:uta, storica. Perianto
i• importante, ripctibilc, traducibile, anti transfusibile WHO sib the
appare nella sua esistenza umana. Infatti "annunzio" e " testinto-
nianza" non son() altro the I'cletnento vitals di tale esistenza del
Cristo, trasfusa per la Icde, e ripctibilc nella Icdc. 11a Giovanni insi-
ste soprattutto sul fatto the si tratta di gesti untani: "C:hi (lice di di-
inorare in Cristo, dove cotnpt)rtarsi come Lui so of cump0rtato" (I
Gv. 2,6).
- II \'angelo stcsso pub esscre ]Clio in qucsta linea. Ulm (lei Iiloni
teologici del IV° V'angelo infatti e it Cristo Uotno oggetto di dispu-
te, di contraddizione. di scandalo. 11 fatto si rnanifesta gia con Nata-
nacle, si allarga in la Samaritana. si concretizza anti coil Nicode-
nco, e it 5° capitolo (la guarigione del cieco di I;stzcta) renelc palese
ed csplicito I'andamento delta tcnsione. 11 cap. \'I' lo vetIs 1.11110
contraddetlo the pcrsino I suoi rischiano di lasci:trlo. 11 cap. 7° addi-
rittura pare una traduzione plastica in stile giov;utne0 dells tentazio-
ni tnessianiche (lei sinottici: la discussions raggitingc la cecita c gii
insutti. A qucsto punto si fanno chiari i "due gruppi" del Vangelo
di Giovanni: "Gli uni dicev-ano: i huono. Altri invcce: No, inganna
la gente!" (Gv. 7, 12) Da qucsto nioniento I'aulore Ia semprc notare
la tensione c la diversity di questi clue gruppi. Uno di questi gruppi
c quello the gli affibbia i titoli "indemoniato, Samaritano, hill tin
demonio". Per brevity, ricordiamo solo ancora ii fatto del elect) na-
to. It tniracolo e sbrigato in quattro telegrafici verhi: "quegli andb,
si lavo c tomb che ci vedeva" ((;v. 9. 7b). Tutto qui.
1)a qui tutta la celrbre (ironica per Giovanni) c lunges disputa.
"Noi sappiarno che quest'uorno e tin peccatore", "costui non sap-
piamo clove sia". II cieco nato: "Noi sappi:uno the Dio non ascolta i
peccatori.... se costui non fosse da I)io non avrebhc potuto fare nul-
Ia' * (C;v. 9, 24. 31 .32). Alla conctusione del discorso del buon Pastu-
re stessa reaziune: "Ha tin dcmonio, e fuori di se; pcrchc state ad
ascoltarlo?". Altri inrece dicevano: "Quests parole non sono di tin
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indentoniato, pub force un denionio aprire gli occhi dei ciechi?"
((;v. 10,20s).
In tal modo Giovanni prepara Ientamente ma inesorahiltnente la
conclusione dells "ora" di Gesu.
- Infine it comandantento dells carita. Qucsto coniando c uno (le-
gli elcntenti fondarnentali di tutto iI pensier() Giovannco. I.a lavan-
da dci pie(Ii (che e uno schema cucaristico di amore e di scrvizio) si
riassume con le parole: "Vi ho clato I'esempio. perche come ho ggito
io agiatc anche voi" ((;v. 1:3,15). Che suona in modo simile all'altra
parola: "Questo a it nrio (ornandaniento: the vi arniatc gli uni gli al-
tri, come in vi ho aniati" (Gv. 15,12; Gv. 13,34; 1 Gv. 3,16).
La fede e la carita dunque non possono esscre separate dal concreto,
dallo storico, ma dal concreto the si identilica con I'esistenza uniana
di Cristo. Per questo non si pub arnare Uio scnza arnare it fratcllo
the c davanti agli occhi (cfr. I Gv. 2, 9-1 1; 4, 19-20).
- Concludendo mi pare di pater ricavare da quests sentplici note
schematiche, chc San Giovanni intravede I'intportanza (non solo
oggetIiva dclla rcdenzione ecc.) ma anche cib the it Cristo vivo nclla
sua espcricnza visibilc. Specialntenle se si collcga tutto cib con la
dottrina del "fare Ia volonta del Padre".
San Vincenzo mi sembra the sia pcrf('tIatncnte nclla stessa linea,
proprio pcrche egli intuisre the cib ( he i' importance son() "i scnti-
menti" del Cristo, cii> che Itti ha sopportaIo, spcrimcntatc> c attuato.
2. Alcuni complementi presi da San Paolo.
- AA.VV La (:ostuligia in San Paolo. Atli dells XXIII Settintana Biblica,
Brescia 19711.
- K ROMANII. K. I. amour (lit 1'i-re 4-1 du Fils daps Ia sacu'rio logic
dc Stunt Paul (An. Bibl. Is (, Roma I9bI.
- I.T. SANDERS, The New '1'est;unent (:hristo logical Ilvnurs.
Their religious hatkground (STNS \Iungr. Series, 15)
C:amhridge 1971.
- R.P. MAR'T'IN, Carmen Christi Philippians 2, 5.11
(SI'NS \longr Series. 4) Cambridge 1967.
- A. Ft.t111.11: F, Clutst,dugie paulinicturc ct tradition bibliyue.
I)csi Icc do Bnmwcr 1973.
- Lasciando da parts la ricca (lotu•ina di San Paolo sully redcnzio-
nc, seguiarno solo goakhe piss. E prohabile the gli inni cristologict
Paolini ahbiano influito non porn sully concezione cristologica (it
San Vincenzo, proprio per quel primato cosntico the San Paulo at-
trihuiscc alla Umanita di Cristo. San Paolo esprinta• questa doitrina
soprattutto in Col. 1,13-20; El'. 1,3-1•l: 2(1-23; Rout. 1,2-4; El.
2,14-18; I 'T'im. 3, 16; it cib pussiarno aggiungerc I Petr. 2,21-25.
Ma in San Vincenzo ha avuto grandc influsso soprattutto Fil.
-67-
2,5-11.
Nelle conferenze ai missionari egli cita Fil 2,7 (Dodin 525, 618); c
Fil. 2,8 (Dodin 618; 789, 849).
Viceversa nelle conferenze alle Figlie della Carita cita I'inno ai Fi-
lippesi una ventina di volte e 12 volte it solo Fil. 2,8 (cfr. SV X, 401;
IX, 485, 672; X, 372, 474. 12:3. 124; IX, 144, 644, 656, 519, 512,
307, 66; X, 91, 92, 386, 518, 607, 623).
Notiamo soprattutto come pruprio I'inno at Filippesi. cosi fre-
quentemcnte citato (lit San Vincenzo, inizia con it celebre verso:
"Abbiate in vol gli stessi sentimenti chc furono in Cristo (esu",
pensiero the per San Vincenzo diventa on Ieit-motiv nella sua spiri-
iualita. Talc dottrina c molto vicina quincli it quclla di Paolo: "rivc-
stitevi del Signore Gesir Cristo" (Room. 1:3,14). "Rivestirsi dcll'uo-
rtto nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella santita vera"
(Ef. 4,24).
Anzi San Paolo esorta a "imparare it Cristo" (El'. 4,20) conic una
volta si apprendeva Ia Legge, quclla di Muse (ora invece attraverso
la legge nuova): parlando at Galati scrive: "proprio davanti at vostri
occhi fu rappresentato al vivo Gesu Cristo" (Gal. 3, 1), cos) come si
rapprescnta tin dipinto! E ancora ai Galati: "vi siete rivestiti c11 Cri-
sto" (Gal. 3,27).
Pertanto la vocazionc, cioe Ia ntissione evangelizzatrice, viene vi-
sta da San Vincenzo con gli stessi occhi di San Paolo.
Nella conferenza sulla "perseveranza nella vocazione" (29 ott.
1638, ai rnissionari), parlando della vocazione, San Vincenzo si ap-
poggia soprattutto sit due testi: Lc 4,18 (brano tirndamentale, ma
sernpre senza it verso 19), e Rom. 8,29 (1)odin 905; SV XI, 40, 123;
Dodin 1018, non riportato dal Ccrste). Questo testo invece non viene
mai citato neppure intplicitamente alle Figlie della Carita.
I: vero the San Vincenzo usa iI testo di Rom. 8,29 (conic era tra-
dizionale d'altra par(c) per parlare della predestinazione alla voca-
zione Tuttavia mi pare the it peso della citazione sia sulla con(orrnifa
a (:rivo, cioe a!(a sua Imagine Questa idea nti pare importantc perche
iI testo citato e uno dei limdamentali in San Paolo per delucidare la
vocazione cristiana come destino di partecipazione alla Imagine
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storica del Cristo (anche se gli esegeti poi sono divisi nel parlors di
conlorntita alla gloria o alla Passionc. In rralta per la tcologia di
Paolo non esiste una partecipazione alla Gloria di Cristo senza una
partecipazione alle sit(- sofTrrenze). Perianto, la proiszionr the ne
deriva cla questa intuizionc tni scinhra tnoho ricca: per San Vincen-
zo Si tratta quindi di divcntare conlormi al Figlio di i)io. assintilare i
suoi Setif' menti, it silo rnodu di larr. iI silo giudizio r naturalinrntr it
silo ruolo di evangrlizzatore. Per Paolo si iratia di anelare divcntan-
do sempre pill sintili if questa imagine rivelata storicantentr. Irttagi-
toe storic it (lei Figlio quale it Padre lo ha presentato ncll'r,{ui dclla sal-
vezza (1).
E naturale the se al di sotto del pensiero di San Vincenzo vi Sono
(come setnbra) tali intuizioni e logico chc cgli poi applichi tutte Jr
consegucnze, r soprattutto sia valido it silo insisters sttlla perenne c
assoluta validity di talc assinrilar.iunc, proprio perchc e costituita (fit
1)io corns condizione fondamrntalu di salvczza.
PARTE SECONDA:
RIVESTIRSI DELLO SPIRITO DI GESU CRISTO.
1. DOTTRINA DI SAN VINCENZO
11 pensiero di San Vincenzo non in[ pare complcto senza esporre
non dico un'au ra (lottrina, rna la consegucn•z.a logica di quarto ab-
hiamo detto finora. Non pasta infatti. di per se. imitare it Cristo, ri-
copiarlo, rifarne Ic azioni (come abbiamu visto parlando di Is. 58 r
.Mt. 7,21-23) rna e alneltanto neccssario "rivestirsi clello spirito di
Cristo". Questi due elentsnti o aspetti del pensiero (Ii San \'incrnzu
non sang proprio distinti, lira song due aspetti di una nteclcsima
realty. A inc pare the quests due ides racchiudano tutta la spirituali-
ty di San Vincenzo, o mcglio 1 principi Bella sua spirituality. In
quanta da essi, ugh trae ttrtti gli insrgnanu•nti per la vita spirituals e
rnissionaria.
La nraturazione piu perfecta del pensicru (11 San Vincenzo e pro-
prio quella di aver colto nclle lino dell:( S. Scrittura quarto di piii
essenziale gli agiografi presentino. Pertanto anchr I rvangrhzzazio-
ne del Figlio di I)io (a cui i misslonari c Ic Fight, Bella Carity sang
chiatnati it fare (]if (ontinuatori) dipendc dal lotto the non Basta se-
guire I'esempio di Cristo. mma occorre farlo in on ccrro spirito.
( I ) C h. B. BYRNE. Sons of (in,I - Seed of Abrah,tni (An. Bihl. 113) Rom;i 1979, p,
I15-111
Poi rem), awiungen• naturals enic 1'epistula Atli Ehret , specie t primi caphnli, ma it
cliscorso si farebbe troppo Iungo
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"Benediciamo Dio, fratelli ntici, e cerchiamo di pcnsare (cfr. a tat
proposi(o I Cor. 2,16 "abbiarno it pensicro di Gcsir C. ") c di giudi-
care come lui e di are quarto rgli ci ha raccomandato con Ia parola
e con I'esempio. ENTRIAM1O NEI. SUO SPIRITO PER E.N-
TRARE NELLE SUE OI'ERALIONI. Inl:uti non i• tutto fare it
bens, occorre farlo hene, a iniitazione di Nostro Signore del quale C
detto "hene omnia fecit" (M 7,37). No. non si tratta soltanto di far
digiuni, osservare Ic regolc, orrufrar.si nelle/unzzonr delta Afissione, ma
Bisogna fart() nello spirito di (;(,sit Cristo, e per i fini e Ie circostanze
per cui egli stesso Ie ha fatte" (SV XI, 153).
Ritorna piu specifics I'idea sottostante it quanto S. Vincenzo dice
su Is. 58 e Mt. 7,21-23. Notiamo in questa citazione come anche
"occuparsi dells funzioni Bella N'tissionc" the C di per se to scopo
della Congregazione, resti subordinato it on altro fine, anzi puu cs-
sere senza valore. "La Congregazione.... i• necessario the faccia
ogni sforzo per rivestirsi dullo Spirito di Gcsu Cristo" (RC 1,3).
Una citazione in particolarc rti pare di sapore giovanneo:
"Bisogna the Gesu Cristo si unisca it not c not a Iui; (-It(- not operia-
rnm in Iui e lui in noi: the not parliamo come lui c net suo spirito, co-
si (()rit(- Iui stesso era rtel Padre situ e precfica%a la dottrina the cgli
it Padre) gli aveva insegnato". E it linguaggio della S.Scrittura.
"Bisogna dunque, Signore (sta Band() al(uni avvisi it A. Durand
-1656) (he vi svuotiatc di voi stesso per rivrstirvi di Gesu Cristo"
(SV XI, 343). E alto stesso suhito dopo aggiunge: "pcr(iu datevi a
Dio, per parlare nello spirito umile di Gcsu Cristo". (S\' X1, 347).
Sono tante Ic definizioni the San Vincenzo da dello stesso "spirit()
di Gesit Cristo", the lirse anelrebhe scritto sempre con la maiuscola
(Spirito).
Tatvolia e identifi(atcr con 1() spirito di Dio, del Vangelo, Bella dot-
trina di Cristo, del principio opt'rativo intcriore di Cristo stesso, ma
per In piu si tratta Bello Spirito Santo in quanto illustra nclla rnente
lc operazioni inleriori ed estcriori di Cristo.
"La regola dunque (lice, the per fare cm... occorre rivestirsi Bello
Spirito di Gcsu Cristo. 0 Salvatore.... ecco una grande opera. rive-
stirs) dell() Spirito di Gesu Cristo... Cib significa anchc the not da
not stessi non possiamo farti nulla. Per ben intenders niu occorre ca-
per (-It(- it suo Spirito r diffuso in runt i cristiani the vivono secondo
be regolc del tristianesimo: Ic loro azioni e Iv loro opere Sono per-
meate de11o spirito di Dio..." (SV XII, 108).
San Vincenzo pertanto ha avuto (non senza intlusso (it-Ila grazia
stessa) una visione del mister() rivelato soprattutto nell'aspetto cri-
stologico e pncuntatologico molt() uniforrne, diciamo (,It(- it suo pen-
siero manifesta una buona sintesi, chc C simile a quella the si potreb-
be onestarnentc ricavare da una riflessionc attuale sulla parola di
Dio. Sono riflessioni the toccano i punti nevralgici di tuna la S.
Scrttttrra.
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"uuando si (licc the lo Spirito Santo opera in qualcuno, 66 si inten-
der nel senso the questo Spirito, risiedendo in questa persona, GLI
DA L1: MEI)ESINIE INCLINAZIONI E LE MEDESIME 1)I-
SPOSIZIONI (:HE GESU CRIS'1'O AVEVA SULLA 'T'ERRA, e
queste (disposizioni) to fanno agire alto stesso ntodo, non dic•o con la
stessa perfezione, nta secondo la misura dei Boni di questo diving
Spirito" (SV XII, 108; mi pare di notare una citazione irnplicita di
Ef. 4,7" a ciascuno di not i• stata concessa ]a grazia sulla misura del
dono di Cristo"; cfr. 4, 13; e anche di Rom. 12,3 "ciascuno nella
misura di fede concessagli da Dio").II piu frequentenu'nte dunquc•
"spirit. di Gesu Cristo" lo stesso Spirito Santo. Infatti talvolta si
domanda: "Ma the coca I. spirito di Nostra Signore? F. uno Spiri-
to di perfetta Caritii" (SV XII, 108; cfr. infatti Rom. 5,5; Gal
4,4-6; Jr. anche I Gv 4, 2-6. dove lo spirito (Ii 1)io e presentato in
rapporto al Cristo).
In fondo quindi I. spirito di Cristo si identifica con la cavity, ]'amo-
re. Tale e stato infatti, per San Vincenzo (e per it N.T.) it principio
dell'agire del Verb. Incarnato:
"E uno spirito di perfetta carity, riernpito di unit rneravigliosa stima
della divinity e di un desiderio infinito di onorarla degnamente. una
conoscenza Belle grandezze del Padre suo per arnrnirarle a innalzar-
Ie continuamente... C'e stima piu grande di quella del l'iglio the c
uguale al Padre e the intanto riconosce it Padre come autore e it solo
principio di tutto it bene the e in Lui?.... Le site umiliazioni non
erano the amore, it suo lavoro amore, le sue sofferenze amore, Ic
sue preghiere e tutte le site operazioni interiori ed csteriori non era-
no the reiterati atti del suo amore" (SV XII, 109).
- La riflessione di San Vincenzo sullo Spirit. di Cristo non si for-
ma tanto a considerare g]i effetti ontologici conic causa e•fliciente per
es. dela figliolanza divina, I'inabitazione Bella Trinitst net suoi
aspetti teologici, ma considera soprattutto gli effetti, i risultati di tale
prescnza. Ii the e anche un pensiero di Paol. e Giovanni sully di-
stinzione degli spiriti ((fr. Gal 5,6 ss: I Gv. 4.2-6; 1 Cor. 12,3; Gv.
10,26 ecc.). Tale Spirit. i• come una norma the organiza Ic disposi-
zioni soggettive dell'individuo, ma diventa anche la norma oggetti-
va dell 'azione, in quanta la sua presenza comunica Ic stesse disposi-
zioni a operazioni del Verbo Incarnato. Tale spirito appare "princi-
palmente" nella Massime Evangeliche (SV XII, 118) e tendon. tut-
te alla pratica. Ma non a una pratica esterna disordinata e confusa
propria del dinamismo umanistico inscindibile dalla capacity uma-
na, ma a una pratica di vita the conforma sia it pensiero, sia it giudi-
zio, sia le azioni, sia le funzioni apostoliche alle componenti
dell'azione c dei principi direttivi del Verbo Incarnato.
In altri termini per San Vincenzo non si pub dare azione "cristifi-
cata" se non proviene dallo Spirito che ne imprirne come un sigillo
di autenticity.
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E celebre una particolare applicazione di tale dottrina in San Vin-
cenzo, che quella della "pratica delta volonta di Dio". Se to Spirito
c carita, la carita non pub essere considerata a se stante rna congiun-
tamente con I'obbedienza e la pratica delta volonta di Dio. Vicever-
sa non concepisce nessuna virtu che sia disgiunta dalla carita. La
morale cristiana per S. Vincenzo dunque c conic una corona di virtu
che abbraccia in uno sguardo concreto e pratico la realizzazione al
vivo della persona di Cristo fatto Uorno, in vista delta sua imitazio-
ne piu che per trapianto, per trasfusionc.
Di modo che la vita apostolica (che attua to evangclizzazione) co-
me la vita spirituals, in gencrc, non pub sussistere senza un moven-
te interiore che la animi c la sospinga non direttamente all'azione
esterna, ma prima di tutto c direttamente a tin "rifarsi" at Cristo in
tutto e per tutto. Lo Spirito di Cristo, quincli, non e una pura rap-
presentazionc concettuale, immanente at campo del pensiero, rna
una dinarnica soprannaturale operante all'interno che ha due poti
inseparabili: lo Spirito e Cristo, che in tal modo tcndono a "potariz-
zare" anche tutta t'attivita intcrna cd esterna nell'individuo.
Partando ad es. della massime del \'angelo e di quelte del mondo,
San Vincenzo precisa: ''C'c differcnza tra lc massime del mondo e
quelle del vangelo, perche quelte vengono accettate per esperienza,
poichc se tic sono provati gli effetti; rna quelte di Nostro Signore
vengono conosciute INFALI.IRILMENTE PER MEZZO DEL
SUO SPIRITO, CHE NE DA LA SCIENZA E LA PENETRA-
ZIONE e che fa vedere dove terminano queste divine
conseguenze..." (SV XII, 121) (cfr. anchc: SV XII, 197; XII, 247-
248).
"La dottrina di San Vincenzo sullo spirito di Dio - scrive P. Defren-
nes - e spinta lino a fame una sorta cli lisiologia del corpo rnistico e
della vitality cristiana. Grazie a essa, la sua azione che e tutta con-
creta, a posteriori, sperirnentale, trova una base soprannaturale del
utedesirno carattere, la base di una dottrina concrcta per quanto
possa esserlo una dottrina, di una dottrina storica, in poche parole,
che non e altro che it Cristianesimo spicgato net proprio divenire,
continuazione dell'avventura storica raccontata ncl Vangelo. Da
una parte si impone cos! a San Vincenzo 1'esempio c la regola viven-
te di Cristo, dall'altra le povere anime lo chiamano, presso Ic quali
egli pub, con i suoi, presentarsi come apostolo. Tra queste chic atti-
vita si sente stimolato a stabilire, in coltaborazione con la grazia, un
contatto effettivo: to spirito stesso di Dio..." (I).
i I) Cfr. to studio di Pierre DEFRENNES S .J., La eocalwn de Saint Vincent de Paul.
Elude de psycologie surnaturelle , in Revue d ' Ascetique et de Mystique 49 (1932) 60-
86; 50 ( 1932) 164 - 183; 51 (1932 ) 294-321 : 52 (1932 ) 389-411 . La citazione ripor-
tata - a p . 78. Lo studio a motto ben organizzato. e I ' autore dimostra di conosce-
re bene S Vincr•nm. Nit pare carente nell'esame del contenuto biblico del pen-
sirro di S A'inrrnzn
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Concludendo quindi possiamo dire : i principi basilari , dal punto di
vista teologico , della evangelizzazione per San Vincenzo si risolvono
net principi essenziali della Cristologia, in quanto la Missione di
Cristo e fondamentalnrentc redcntiva ed evangel izzatrice , di conse-
.ucn/a sfociano nella pneumatologia piu genuina, c in sostanza in
un,t % 1sionc Trinitaria della " rnissio".
H. PARALLELI BIBLICI CON IL PENSIERO
DI SAN VINCENZO.
Le possibility di ricerca Sono rnolto pit ampic e anche facilmente
reperibili. Pertanto piu the tin riferirnento biblico completo, si da-
ranno soltanto delle piste di riflessionc.
1. Lo Spirito di Cristo in San Paolo.
- R. PENNA, Lo Spirito di Cristo (Supll. Riv. Bibl. Ital. 7)
Bros( is 1976.
- L. CERFAUX. II Cristo nella tcologia di San Paolo, Rorna 1969.
- A. FEUILLET, Le Christ sagessc de Dieu d'apres Ics cpitres
paulinicnncs, Paris, 1966.
La visione the presenta San Paolo scmhra rnolto vicina a quella di
San Vincenzo per quanto riguarda to "Spirito di Cristo". In gencre
la sua pneumatologia si risolve nella Cristologia, stando alrneno at
testi fondamentali. C'e in sostanza una stretta relazione fra Cristo e
it sun Spirito. La tesi citata di R. Pcnna lo dirnostra ampiamcrite.
Possiarno richiatnare:
- 2 Cor. 3, 17h: ''Il Signore e to Spirito e dove c'e to Spirito del Si-
gnore c'e liberty". II testo, per quanto controverso fra i biblisti nella
sua intonazionc gcnerale ha uno sfondo cristologico (R. Penna,
203).
- Gal. 4,6 "lo Spirito del Figlio suo".
"E the voi state figb tic c. prova it fatto the Dio ha man-
dato nei nostri cuori to Spirito del Figlio sun the grida...".
E universalmentc riconosciuto it parallclo chc esiste fra questo testo
e Rom. 8,15-17ab, dove si nota la straordinaria somiglianza di vo-
cabolario e di struttura. Per cui to stesso Spirito the giy costituiva la
figliolanza di Gcsir (tanto da essere chiamato "del Figlio") stabilisce
anche la nostra, anche se a livello cliver:so, c cioe adottiva, tanto da
poter essere detto "nostro". San Paolo parlando certarnente dei te-
sti profetici di Gerernia (31, 33ss) e di Ezechiclc (36, 26ss) (che par-
lano del dono di "nuovo leggi... chc scriverb nei lord cuori, di "un
nuovo Spirito", di "cuore nuovo"), rnolto frcqucntemente descrive
lo Spirito come donato c infuso nei nostri cuori (cfr. 2 Cor. 1,22;
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Runt. 2,29; Rom. 5,5). II senso di Gal 4,6 si risolve non nella mis-
sione esterna visibile dello Spirito (Pentecost(-). ma in quella interio-
re e singola del cristiano. Mette cioe in evidenza the la mission(- del-
lo Spirito a strettarnente legata e appartenente all'opera redentiva
del Figlio: "fu costituito Figlio di Dio in potenza", secondo to Spin-
to di santita dalla resurreziune (lei morti" (Rur). 1,3-4). Lo Spirito
e del Figlio non solo perch(- In qualifica coutc talc nella sua vita ter-
rena, ma perche in coutrassegna "pot(-nte" ncl suo stato attuale di
vita gloriosa (cfr. I Cor. 15,44-45). II Figlio percio e indissulubil-
tnente legato allo Spirito, non solo come suo detentore, ma (come
appare implicitarnente in Rom. 1,4) come suo distributore. the
emerge quindi anche come una realty da lui distinta (Penna, 231).
In sostanza per Paolo, la natura dello Spirito c costituita (in sense
funrionalc) delta manifrstazione della natura del Figlio, in senso
proprio per Cristo, in senso adottivo per noi. Cio signihca the In
"Spirito del Figlio suo" ha la funzione di render(- 11 Cristo parteci-
pabile dai figli adottivi, essendo intimamente connesso con it Gesu
di Nazareth.
- Rom. 8,9 "lo Spirito di Cristo.
Net tontesto di Rom. 8,1-1 I la nuova vita data al cristiano dallo
Spirit() di Cristo e essenzialmente collegata con la sua Morte. 1.o
Spiriio di Cristo pertanto fa si the it cristiano si rivesta delta mor-
tc di Cristo come vita, e si spogli della sua vita come morte.
Spirito di Cristo, in tat senso a legato al ministero delta partecipa-
ziune clella sua morte c resurrezione.
- Fil. 1,19 "Lo Spirito di Gesn Cristo".
In questo testo soprattutto, to Spirito sembra essere a disposi-
zione di Cristo the to elargisce al suo apostoto soprattutto in con-
testo di testirnonianza e di martirio. Qui si rivela di pin I'aspctto
funzionale Bello Spirito nci riguardi delta vita concreta dell'Apu-
stolo. Lo Spirito infatti provoca la tcstimonianza c it martirio, co-
me frutto del mistero di Cristo.
- cfr. anche I Cor. 6,15-17; 10,3-4; 15,42-49; Tit. 3,5-6.
In breve per Paolo la formula "Spirito di Cristo" con la speci-
frcazione genitival(-, e colui the fa di Cristo I'irnagine di Diu e
permette agli cletti di partecipare a questa immagine. Lo Spirito
resta cost la "plat taforma" fra Dio, Cristo e it cristiano, net sen-
so ch(- in rapporto al cristiano, ha la mission(- di renderlo simile a
Cristo; in rapporto a Cristo ha la rnissione (ii riprodurlo net cri-
stiano, mediante la figliolanza adottiva.
Il parallelo pie stretto con it pensiero di San Vincenzo mi pare
proprio questo collegarnento e ravvicinamento fra Cristo e it suo
Spirito, sia in quanto Cristo fu condotto dallo Spirito the gli ha
fatto cornpiere la volontar del Padre, sia in quanto c solo lo Spirito
the puir portarc a Cristo e di conseguenza infondere i suoi stati o
sentimenti.
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2. Lo Spirito in Giovanni.
,JOIINS I O.N. I'hr Spni(-I', ., ,It-i nIIln (: ^itwIIII. lnhn ( S'I'NS
\lunt;t Series 12 ) ( :anthrnIL( 14711.
- I. I)t I.:\ I'( ) 111.1411:. I..( Vrril( Mans Saint, lr:ut. 1-11 (An. ItIhI. 7:174)
Rnnla V177
- F. \1-\I.;\ I I'.STA . Inn iinniS nil (:rncn.uu ( AN. Bill - 69) Rnnt.I 1478.
- \I \ I I I . \NI(:KAI.. I'h (• dr%nu sn( 1 ( t "I (:hri.n:un ill Ow luh,uulinr
ssritings (;\ n. Bill. 7 2 t R.-ma 1477
- G. (;:\I I.\. II drlu^n run Ni,mloinn (S( Bill 'h) Brr:ri,i 1'(71.
-(: K B . \ R R I : I I I n 1 6 4 % Spirit nrnl Ihr(: usprl'1raahnn (( SI'(:K I.art;r
1.11, thatk, 11 ) I,nii i-. 19711
III( I-SI\l:. I)(- I':I huhun ¢ ( nut \clhrt(dnhun_ lr<n nn
luli.unu.r limn IN I \I, \\I. I '1 Stun ( t
14711
term gi()v:uurei Sall() Spirit() non Sono tsp()nibili in breve, InaI
per scguire it (ilo dei nostri pt'nsleri dcliberatanu•ntc• ci Ii•rnti:un()
soltanto Su al cunt past, Iirnan(lan(I() per it rest() almt•no allc uprre
chat(', not)( It(, ai (onunrntari.
Mi pare di (t•()vare lo s1e•ss() gencrc di pcnsicri rsposti da San Vin-
cenzo sopraltutt() ncllr (in(luc prorrtt•ssr Sill]() Spirit() fang da (;csil
nell'ultinta Grua.
1" - (;v. 14, 16-17: Grsit prmlicu( till "alum" I'ararlih().
In quest() pass() Giovanni ntc(tc ill evi(Icnza it Ian() (hc Cristo
ste•SS () i- "Consolatore" nra quesu> silo essere "c()ns()latore" putt es-
serc rivelat() (la tin Consolat()r•c. Pertant() Si nola lit sh eila
dipendcnza onlologica delta mistonc dell() Spirit() in rapportn it Cri-
sto-
Lo Spirit() i- writ(- it sostittit() di (;rist( the (1()po la sua diparlila h)
disvela net ctiure (icl ( ristiano. Pertanr(> cgli continua I(• Iunii()ni (Ii
(;riSt() stiIla terra all'ittlerno tlc•Ila (:hiesa. Lc Iuru funziuni sons,
(Itinque sin)ili. (resit prega per rsentpi() the it I'araclit() sia scntprc
"con i cre(Icnii" ((iv. 14,16), ma atir-avers() In((() it IV" Vangelo
Gesu ripete chc Egli stesso a stato sempre con i suoi (3,22; 6,3; 7,33;
11,54). Gcsir stesS() Si pre•Srnta (-() in(- "la vcrita" (Gv. 14,16) r t(r(ta-
via e to Spirit() chr (on(lurra i dis( cpoli ally verita.
Lo Spirit() i• anche "la writa" (I (;v. 5,6) conic it Cristo, in (Inan-
to egli cunnrrti( it tale v(•r•ita al ( ristiano.
2° - Gv. 14,26 "Lo Spirit() Santo ( he it Pa(Irc invield in HIM n()-
me, lui vi irtst•gnera r Vi ric()rdc•ra 111th) (ii) c It(. vi ho den()".
In qucSI:I SC(u da prutnrssa it ruulu dell() Spit it() i• dctrrntinalo (la
tilt rapport( ( (In I'insc • gnamentu d i (;rist). I.a par()la di ( :I is(() ci()c
rest. veLua nett. Slid rncr-gia salvili(a sell/a it "ri(urdo dill()
Spirit(". Inf:uti it Su() nun c tin iusegnarnrnto "altru" d<t glellu di
(;rist(), Ina insrgna intrri()rnrcntc cii> chr Geisha Ila data, I. Sara ncl
-75-
discipolo conic la "tnenroria " viva e operante di Cristo stesso.
Dal panto di vista hiblico c questa promessa soprattutto the si rial-
laccia in Giovanni alle profezie di Geremia eel l.zechiele e alla dottri-
na di Paolo sulla "legge antica e legge nuova". San Vincenzo ripete
simili affertnazioni dicendo the non Basta fare it brae, predicarc, o
fare le funzioni della Missions, ma bisogna farlc nello Spirito di Cri-
sto.
30 - Gv. 15,26-27: "Lo Spirito di verita he verra dal Padre nit ren-
ders test 1monianza. Ma anche vol mi renderete test inionianza ".
In questa 'promessa' to Spirito assume it ruolo di unico difensore
di Cristo davanti at trihunale del mondo, ma soprattutto nella co-
scienza del discepolo. testimoniando la validity dell'operato di Cri-
sto, soprattutto durante Ia sea Iassione, nella cluale I testimoni e'ra-
no tutti it sfavore, e falsi per giunta. Lo Spirito disvela al cristiano It
vera natura delta debolezza di Cristo (cfr. fu (;ro( ifisso per Ia sun
debolezza - 2 Cor. 13,4) che si identitica in termini glovannei con la
verita c in termini paolini con la sapienza. Ma come to Spirito dii
questa testinronianza di Cristo e su Cristo, cost Ia stessa funzione
porta it cristiano a rendere it sua volta test inurnianza. San Vincenzo
direbbc in termini del suit tempo: "fare Ic cose the ha fatto Cristo".
4° - Gv. 16,7h-11: "Ora vi dico la verita: c bent per voi the io me
ne vaela ; perchc se non nre ne vado non verra it voi iI Consolatorc,
ma quando me ne sarb andato, ve lo manderb . E quando sara venuto,
egli convinccra it mondo quanto at peccato , alla giustizia e at giudi-
zio...".
Non solo lo Spirito fa (lit difensore di Cristo. ma convincera inte-
riortnente portando le prove sia dell'errore (ii coloro the t'hanno
condannato , ma soprattutto Bella validity sterna c assoluta della stra
stessa condanna . Le parole infatti sono Bette in rapporto alla tristez-
za degli apostoli the avevano bisogno di convinzione granitica circa
]'opera del Maestro. \otia ► no anche come in G iovanni , la mission(-
Bello Spirito diventa " necessaria" (come similnrente diventa "ne-
cessario " I'adempimento della Scrittura nella Passione ) perche la
puttni ; a dcll,a nu>rte e resurrezione di Cristo possa diventare operati-
ve ccl cilia u c.
5° - Gv. 16,12-15: "Egli non dira nulla da sc stesso, ma diva tultu
sib the sentira... Egli mi glorifichera, perche prendera del mio e yr
to annun ziera".
Ancora in quest ' ultima promessa to Spirito (inviato dal Padre o
da Cristo) c in stretto rapporto con I'operato del Maestro. Egli non
dire nulla di nuovo, ma manifestera la "novita" del comandamenio
antico (cfr. I Gv. 2,7) e di tutta Ia prolbndita clella missione salvifica
di Cristo, del suo esscrc ncl Padre, Figlio obbedicnte, Verbo cterno
e incrcato. (;(-sit stesso cliceva: "Ho ancora molts cose da dirvi, ma
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ora non siete in grad() di portarne 11 peso" (Gv. 16, 12), to Spirito in-
vece darn la capacity di cotnprendere tutto sin the it Cristo ha detto
nrl sun momenta storito, ma chr per to piU c rinursto velato alla
intuit dc[ discepoli.
II confronto Biretta con la dottrina di Sari Vincenzo urta, come si
c accennato, in unit questione di votabolario. Questi brevi concetti
Bet Nuovo Test amrnto peso song in(luhbianiente la niatrite origina-
ria clell'insegnamcnto di San Vintrnzo su 'Tesc'mpio di Nostro Si-
gnorr" r slit "rivrstirsi Bello Spirito di Cristo".
San Vincenzo non usa it linguaggio rnocterno delle scunle teologiche
o biblithe, ma I'intuizionc delta fcde (nella quale in timdo si concen-
tra I'essenza di ogni dottrina soprannaturale ) perntettc con huone
ragioni di ravvicin arr it pensiero di San Vincenzo con gli clernenti
fondamentali dells dottrine giovannec r paoline. I)a sib consegue
I'esurnra validity di tulto it con(enut) di pensiero vin(cnziano circa
la continuazione delta nrissione del Figlio di 1)io sully terra, the i•
un'espressione tipica di San V incenz o per definire la vocazione vin-
cenziana, tesa soprattutto alla evangelizzazione (cfr. SV XII. 80;
RC I).
N( )'I ;\ Sl'1'1'1.1',\1I N' I'ARl' :
SAN VINCENZO E IL VANGLLO DI LUCA
E ormai accertato dagli studi del P. Uodin the it Vangrlo di Luca
tiene un posto di prerninenza nel pensiero di San Vin(rnzo sul Cri-
sto evangelizzatore dri poveri. Non intcndo pertanto dire Walla di
nuovo in proposito. Aggiungerei solanu•nte the quarto San Vincen-
zo dice sulla missione del Figlio di I)io, sul continuare lit sua missio-
ne sully terra, sull'evangelizzare I poveri, conic Nostra Signore. at-
meno dal punto di vista "logico", viers come conseguenza di quar-
to si i• esposto nelle pagine precedents. Inoltre ocrorre senrpre fare
una precisazione:
- non bisogna confondcre quelli chr song i risultati Bella ricerca bi-
blica, con it pensiero di San Vincenzo, o rneglio roil It determina-
zioni giuridiche e costituzionali della Congregazione. Anzi, anche se
di fattn i due filoni di pensiero non song molto distinti, certarnente
San Vincenzo steglie Belle precise speciticazioni per it tine. la spiri-
tuality a I'attivity apostolica delta Congregazione. Le conferenzr ai
nrissionari e alle Fight, delta Carity, clirnostrano abbastanza chiara-
rnrnts Ia validity di tale alfermazionc.
- Non si pub invecc prescindere net pensiero di San Vincenzo dal
fondamento biblico-teologico globate the e presents nell'opera di
Luca, di Giovanni e di Paolo. Si ridurrebhe San Vincenzo it un
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maestro senz'anin)a, Ia sua dottrina diventerebbe una sociologia, 1
suoi insegnamcnti spirituali divcnterebbero dells astiatte norme• di
ascesi (1).
CONCLUSI ONI E RIFLLSSIONI
1. Non abbiamo trattat( propriamentc della evangelizzazione (lei
poveri in San Vincenzo secondo on metodo storico. (:iu avrebbe ini-
plicato troppe analisi storiografichc. Molti 5111th d'altra parte sono
gia conosciuti, anche se re•sta motto da fare. l.'asprtuo tuttavia piu
()tile a pill intcressante non mi sembra questo (una volta alrucno the
sia supposto). M pare the oggi sia piu necess:u io "riloiidarr" Ir
tnotivazioni biblito-leologi(he c•d ecclesiali (1(1 nostro essere ally sr-
yue•la (ii S. Vincenzo, elando piiI spazio, tnoho pia spa/lo alle lint•e,
non (it(() solo c purantc•ntc• spirituali o spirituatistithc, ma it yuci
principi the avendo 'findato• I'agire di San Vincenzo, possono mot-
to validarnente fondare an( he it nostro operare nella Chiesa oggi• in
yualunyue rarno apostolico ci si trovi a opcrare•. 1'ropriamente sono
i princ•ipi Cristologici. "I'rinitari, Ecclesiologici, (:oinunitari di San
Vincenzo che occorrc riv:tlut:ur. E anchc• i sani principi spirituali
net 51115(1 pill n)aturo did tern)ine. Oggi, anchc all'intcrno della
Congregazione, si e fursc• (lisccrsso troppo per tin verso, c porn per
on altro, sui "poveri in San Vincenzo". 'I•roppo net senso the yual-
c he volta si vede in San Vincenzo una specie di vigile urbano the r•c-
gola it traflico apostolico: ((hest()r rosso, yuesto i• verde. yuesto i•
giallo. Poco net senso (-It(- it piano apostolico (ii San Vincenzo c
un'espressione tipica (c anchc selezionata. Ira altre possibilii) di into
sguardo piu ampio sulla (:hiesa, suite sue strutturc salvitiche chc
conducono sostanzialnn•ntr ill'operato di Cristo come rivetatore c
come elonatore de1l'anunr del Padre chi' costituis(c Passe portant(•
cli ogni vita ('oiriunitaria r apo5t(It it.
2. Alnu•no per quanta riguarda i missionari, San Vincenzo tends a
creare (lei maestri chc e-omunichino la doitrina di Cristo. "Il C:risto-
centrismo in cateche• si - insegna Giovanni Paolo II - significa pure
the nie•diante essa nun si vuole ehe ciascuno Irasinetta la propria
dotuina o yuella di tin aluo maestro, ma I'insrgnanu•nto di Gesu
Cristo, la verita the egli (oi nuiica. (1 piu esalt: uuc ntc , la verity (It(.
I.:gli i•" (Catechesi tradendae, I. 7). 11 chc diceva ant lie San \%inc•cn-
zo: "Percio datevi it I)io, per p:n tare Hell() Spirit() uutile di Gesu (:1.i-
5to, confessando the It vostia dutlrina non i' vostra, tie (la VOL Ina
(I) Per tuna breve cspusizinn (• bibbr.( mill.( c. angelizuunmo d.-i lu,t ci i si puu m cdcr
AA. V V., Ei,an.Prlirare paulxnhu ( Alt, drita .l '.1L1'.tiirlimana bihli(a (Ass(H iar.ione bibli( a
icaliana). Brescia 1978: u ( pr: itutt ( , I'artirul (s di,J. I)L •Pt)N-I', /i((a annonrr la Imnnr
nourrlle ma paurres . pp. 127- 18"V
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dal Vangelo" (SV XI, 347). La rnissione propriamente di evange-
lizzazione trac Ia sua Iitntc dal Cristo Docente, non solo net senso
the la sua Parola e parola di vita nta nel senso the "Ie site parole, le
sue parole ed i soot ragionanrenti non song mat separabili dalla sua
vita e dal suo stesso essere" (Catechesi tradendae I, N). Nella stessa
linen del pensiero di San Vincenzo. it Papa continua: In (luesto
senso, tutta la vita di Cristo fu till insegnantento continuo: i suoi Si-
lenzi, i suoi niiracoli, i suoi gesti, la sua preghiera, it suo amore per
l'uonlo, la sua predilezione per i piccoli e per i poveri, I'accenazionr
del sat rificio totale sulla Croce per la redenzione del ntondo, la sua
resurrezione Sono L'A'ITUAZIONE DEI.I.A SUA PAROI.A EI)
IL CONIPI\IFNTO I)F.LLA Rl\'EI.:\ZTONE" (lb.).
Queste parole rni pare (onfcrmino chr le intuizioni di San Vincenzo
Sono evangelicantente genuine, ecclesiologicarnent(' attuall, dal
punto di vista apostolico tilt buon londamento operativo.
3..41a c soprattutto la figura di Cristo intuita da San Vincenzo the
rimane particolarmente stimolante soprattutto per la Congregazio-
ne e per la Chiesa. In fondo egli scopre I'uonro. Prima con la ntaiu-
scola, L'Uonio-Dio, poi I'tiorno con tutte It- deformazioni genetiche
o ac(luisite, volontarie o involontaric. La dottrina slit poveri ((la as-
sistere spirituahnente e inaterialntente) i• in realt;r la scoperta
dell'uomo, la traduzionr cronologica net tempo della validity eterna
della Urnanita di Cristo, Centro c ricapitolazione di ogni essere ed
esistenza. L'Enciclica "Redemplor Ilorrtinis " illustra e insegna con
maggiore attualita e cornpletezza tali intuizioni di S. Vincenzo.
"Cristo redentorc... rivcla pienantentc I'uomo all'uomo" (RH,
10); "Con I'Incarnazione it Eiglio di Dio Si e unito in till certo nloclo
a ogni uomo" (RH 13, c itando Gaud. et Sp. 22). ''I.'uomo in terra
e la sola creatura the Dio abbia vuluta per se stesso" (RH 13, CS
23).
San Vincenzo avrebbe espresso unit dells sue celebri preghicre di
ringraziamento a Dio, se averse sentito gileste parole autorevoli:
''ogni uomo senza eccezione alcuna a stato redento (la Cristo, pcr-
che I'uorno - ciascun uomo senza eccezione alcuna - Grist() in qual-
che ntodo si c unito, anche quando I'uorno non c di cio
consapevole'' (R H. 14).
- Sia lecito ancora tin confronto: I'Enciclica Redempdn Hominic (III,
16) parla della responsabilita morale the 1'uomo deve fare suo in rap-
porto all'uomo stesso, e si riferiscc a Mt. 25, 31-46, aggiungendo:
"Questa senna escatologica drve essere "applicara" alla storia
dcll'uomo, dove essere sernpre fatta "rnetro" (le virgoletto Sono del
tcsto) degli atti untani , corne ono schema essenziale (Ii tin esarrtc di
coscienza per ciascuno c per tutti: "Ho avuto fame, c non mi avetc
-79-
data cla mangiare...; era undo, c non ill] avete vestito...; cro in car-
cerc, e non mi avete visitato'' (Mt. 25,42.43). San Vincenzo citan-
do ampiarnente lo stcsso testa (nclla conferen•r.a del 6 Die. 1658) di-
ce: "Faire cela, c'est evangeliser par paroles et par oeuvres, et c'est
Ic plus parfait, et c'est aussi ce que :Four-Seigneur a pratique, et cc
que doivent faire ccux qui le representent sur la tore (I'officc ct de
caractcre, comme Ies prctres..... (SV XII, 88; cfr. 87-89; it nnedesi-
nw testa viene anche ci(ato in SV XII, 100, rna it Costc non lo ri-
polta).
- In conlusione dunque la visions di San Vincenzo stircia in una
antropolo,gia cristiana, in cui per(r I'uomo e al centro non come asso-
Iuto condizionante, tna come relativo all'L;oino per ecccllcnza, dal
quate trac tuna la sua dignita, grandezza e destiuo.
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LES PROCUREURS (ECONOMES) GENERAUX
V' R - /u,r/u'a 1 9.i i an a rnrplntr Ir nom rb " Pn„ aver 6,•7nera/" pour koVrov ' *0i', 'I / L '-
111 (,a-a/ (.id "/lie s . lu,qu "a 167/. ,Lug n'mpli pen l'Iin,nunu ,/, Suing I.;-a,,
N''- NONI ANNE, ES ut'Rr E
(anrn.)
I 'IALEC Nicolas 1671-1672 I
2 BARRF.A1 I ,Jean 11)12-1677 5
3 L:At- DIN Denis _Junin) 1677-1679 2
-1 MAIL LARD Antoine (senior) 1679-1681) 7
5 RIVPT Francois 1686-11)92 6
6 BABEUR Jean 1692-I697 5
7 DUSSERAY Charles 1697-1703 6
8 DEC ES Pierre 171)3-1705 2
9 BALLEY Antoine 1705-1706 1
DUSSERAY Charles 17(16-1711 5
10 GOUTY Jean 1711-1717 6
11 LANMY Vincent 1717-1758 41
12 BREV'ION Bernard 1758-1762 4
13 MARS), Fr.utcoiz 1762-1776 14
14 DAVI?IJ' Jacyoc's Lout. 1771)-1780 4
15 NOVELI.I:,Jcan -Baptist e 1780-1781 I
16 DAIJI)E'1 lean Francois 1786- 1807 21
17 ROLII.I.:AN(;II':R Joseph 1817-1827 1))
1 8 L I I I NNE Jean-Baptiste 1827-1843 16
19 VIAI.I.1ER Francois 1813-1852 9
20 SAI.V:AYRE N7eclartl 1852-1867 15
21 NIAII.I.Y Jules 1867-1885 18
22 BI1"1-ENIBOURG Nicola. 1885-1903 18
23 VILLE'Fl'E Emile 1903-1914 11
24 (:iALO'1- h:ntilc 1914-1918 4
25 PLANSON Louis 1918-1919 1
26 NARGUE'1 Albert 1919-1953 34
27 DELOBI':I. Andre 1953-1955 2
28 'I-ININMF.RNIANS Leon 1955-1970 15
29 TAX IA(;NONE (riuvcppe 1970-1976 6
30 6A1.I'STRERO Pietro 1976-1981 5
31 RI(;A/.IO Ak- ancIro 1981-.....
li. \1. I)u-.sine (:hurls. it rcmpli I'..Ili, r ,lcus t... \I \1 P.Iirnnr cI \ illcur .lit
i1 i l u . , l i e , , Irnirnl Null. ( , , 'M \1 \7:11 . '. . I ) . i u , l r l . l' t,,url c1 I:u.I.,gn,.nc.on,li
, i, li. i I; nn rr, . 11,,1 ,;C.
,•I c.cai ,Ir Iahlc;nl a (1- "\ i.1,.' (1781-17RIi (-1 I807-I£il7);p)nrla ,latecn„mw
Incn,1111111111 J'ollier' tluckluck,is , 'rs1 la ,I:n11 ,luau,/ Ic a , 1, rcnlpI, pm "inlc-
nnI''. la nonnnation rII,•, Ii,, avant t ti fail, ml pcu plu, t.u,I. II Taut cspi err slur ICs




CURIA. - 11nc• nouvelle "charge" pour Ic Sapdrirur (:dneral void qucIques tnuis it
avail tic' nonunc ntcrnbrc tic I'administration d'Agrnnissio ci represcntant di'
I'Union des Supcrieurs Gcneraux it rot organisms, cc rnaintt•nant it vicnc d'i•tc•
notoice President do cot organisms qui t'availle en lien avcc In FAO pour icicle to
dc'vcloppcmcni do I'agrictill tire ell pays do mission. II a acccptc "asrr It sourire" It,
secs ice dsncandt (on nc sattraic dire le sells tie sort "sourire. cram donne humour
dint it fait prclve fiat solivcnc...).
Ac-concpagne par It's IT. AV'vpvc h ct 11cnnnann, it a Ltit In visits a In Province
d'Auti('he (i-12 fcvncer); a cell(' d'Oritnt (3-2(i avril), avc(' Ic P. Gazicllo. G'etaionc
des s izites d'anincation quc lei \'isicrurs respectif oat desire faire coincider civic des
tvencn/ems ext•aatdineires: Ic ccncenaire de I'union tie Serurs :c la Communaute de
Ia rue du Bar, et, au Cairo et it Bevrouth, In c16nu'c• de' I'annie suit ccliir'unt' Aupa-
ravant, it avail preside, fin janvicr, des journtcs ''te•ntpo forte" aver Ir Consoii;
quelqucs Ines tics decisions prises one etc 4onnnuniqu6es mix Visitrurs (cf. panic uf-
ficiclle do re nutneru). Les 28 '10 janvier. iI it fait till(' hri've visit(' it Sic•ccne: egale-
menc au nord de I'Italic. au retour dc I'Autric hc; visites e onsacrecs surumt aux F. dl.
Charite,
Presque tout IC tools de coats Ic P AlcCallcr est rests a Paris ( I-26).
II s'est astrcint a tics cxcrciccs dc' franc,ais outre son travail aux Conseils ds Lt cut du
Bac. Its voeux du 25 mars, etc. Lars dun precedent si•jour (['lit dt( enchre-dOmi de
nice let), la ronununaute do Saint-I.azarr (-it ;I\;lit profile pour hit sauhaiter lit Bonne
Annee repondanc aux voeux cxprinu's pat Iv A'isittur de la Province de Paris. It, Sit-
pcriectr Central v rtpondit in it-an4ais en disant:
/ at cite tree loiahd r! suit honors pat re quo A$m cirur ie I •iu/riv ruent t/r inc rlin*. rn sun none
et en crdur do lit Communautd qui cit rt lraraiilr r•/ prig ict tlanc in ;1laivorA/eve
Celle couturne, obtrude deputy Ion{tern/n, rrrdl une pnmr tiadiliontic1h• Afars, voce Ire molt
prononedc, on reerare le rrrur el Ir•s snelinen/c de taint I 'ina•nt // mitt (iroceillait dr ricer en
Communaute a la manure d'antis iris chore
Chaquc foci qtr )r eiens dans (-rile Slaivn, I 'at c rnsi ism e (P), trouver ram teulement des mrm-
brec de la Corct;rcr;aliun, malt an+sr des antic 1rcc ihers
La langur rectc pour mar nice barriers pour tonrnitnique•r phtc fricib•ntenf. I atefoes, I'rsperr rr
cenir en mars, el concacrer moll tempt it /'cluck' du Irancaid.
J'ai tit tout petit stejet de consolation a i'heurc acku• Ilr. // y a mair+trnanl quake-r'enec ans, saint
Vincent efail dg/ de huit molt: el pout-ait entendre /e frcr+( ais I 'micr•mh/ahlement, it /ur ftait pas-
sih/e• d'rmetlre qur/ques sans rerccmhlant au fran(ais, mail it tie poucait c'exprintcr dans tells Ian-
eue.
A re point de car du mains. son succriieur aclucl a nor grand(' rrssrnch/arur curt hu.
/e cuis egalernent tres honors par /'o//re de Alonsce-ur Ir I'iciteur, qui ni'a drnmmde dr donncr a
chacun de vacs un rxemplanr dr lit trarltulion /nrn(aicc' dre Corohktionc r•! S/alufc.
Art cnnr, rte n+ec roygce's a trat'erc It, monde, nearrhant rn qurlqur carte cur /es pa.c de carol Vin-
cent, j ai soteren! /'incpression d'ilre un PyFnter uttlivruf /rc holies d •un grant.
/'ai rreeorc alit impression qurrcd le parse an jaar inemorahle du des-sept nmi seize taut
cinquante-huit, quand darts cette rills de Paris, taint Vircrrnt /nccceda a In dretribition des Riglrc
et Constitutions Sc Ia Mission . /'acrepie cnlontier.c l'horneur qtr' me fait /e iisrtcur c1 vnc Con-
seil,
/'admie acre quel esprit de/nivouv considerez la pervmne du Supdrieur Cenerrd, et jr rurtdrais
conclare par tin cau que taint Vincent utilisail, non settlement an Ncctcrel.4n, mail chaque fens
qu'il ecrrcait une lettrr: "Que la grace de Notre Sc(gneur snit acre arias par janmisI' '
Out, quo In mice de :b'ulrr.Srrgr+cur,/eras-Christ sail aver rharurt des Con/rerec dr' (e/lc Alaicon-
Alere pendant lotto /'annee , e! a jan+aic''
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L)atce du Cari•me, le 1'. Mi-Cullen a adresse "a chaquc tonfri•rc de par Ic nmde"
tine let re personnciie (tcxtc anglais au debut de cc nutnero).
Les Atcntara, ( raiaut suns alles: Ic I'icairr Grnrral. an N'Iexique ct all (:Itili; Ir P
fV)ptch it pu rencontrer les ccinfrcres d'un pays de I'Europe Cenirale; le P Cazirllo.
en Belgique: Ic P A/metda, all Mozanibique, puis au Mcxique aver le I'. Perez Flo-
res, et all Bresil; ell avril, a Fatima pour la cloture du Quat i(enten:circ au Portugal.
Conunc ioutcs its visiles ont tin caract -r(- d'aniination fiaternclle on d'intorrnaticm.
les Assistants en re%iennent, it is qu'on voit, fort conients et pas trop huigni•s; en c1
fi't, tout aussitcit its redigent des rapports ou biro. corninc• Ic I' azicllo, donncnt
deux conferences coup stn' comp (au Centre cl'Etu(Ies St. Louis de France II all Leo-
niano).
La Coniniitriun "Ratio /srmalionn " it icon sit prenlit•rc seance (17-'27 Icvricr); avcc
son President. le P. Wvpych, Ics PP. Stiinz, Brindle•v, Maloney R. ct Sens ntcilent
stir pied tin premier texic quc sera soumis all Conseil vi aux Visitcurs. Un toots plus
lard (19-20 mars), la Commitcion Prrparaloirr• i lit Reunion dr I'mirurt%Bq{nta//:f (P. Ri-
gazio, president, ct PP. Braga et Corera) redige un questionnaire (c f. plus haul en cc
numero) et trace tin avant-propos d'organisation
Le 11 fevrier parait "NUNTIA''. Le Supericur General en a cxplique plus haul la
nature, la porter ct Ics niovens de diffusion; ces "nnuvelles succinctes" se veillent till
rapide canal de corninunications; ces "flash", sailsjugements tic valcur, peuvent, a
travcrs scs versions anglaise, espagnole et francaise. relier les Provinces plus vice que
les revues, lesquelles, conune c'esi le cas de VINCEN'LIANA, tint des cadences plus
etendues, ou suhissent des retards imputablcs it des fat teurs exterieurs, oil bien ont
un but plus rnar(luc pour )a formation quc pour I'information. Tous ]us ntcmbres de
lit Curie y apportent leer quote-part, le cas echeant; cependant tine equipe res-
trcintc (PP. Perez Flores, Rigazio ct,J-O Baylach) en assure l'edition a des titres di-
vers (triages et choix des nouvelles que noun faisons it la till du mois, puis redaction,
Iraductions, frappe a la machine, tirage elc( troniquc); le Fr. Nagel, conune pour
Vinccntiana, prepare les enveloppes et se charge de I'expedition aux sctIs Visitcurs.
Crux-ci, a leer tour, contormenient a la demande que lour cn it faire le Supericur Ge-
neral, reproduisent I'exemplairc r-Su (en certains cas en le t-aduisant) et I'envoicnt it
chacune des maisons de [cur Province ou bien, parfois, le joignent a leurs bulletins
provinciaux on a (curs revues. En Principe, "NUNTIA" parait aux prcrnicrs jours
du mois, calif en aout et septembre.
PARIS - La Curie a true it "St. Ric hard" Iv 3 avid. ronunc it sc doit.
'I outcfois. ie P. McCulIcn it bcncticic do deux relehr;uions. Ell cllet, Sc oouvant a
Paris Ic 25 roars, la rornrnunaute cl• La Nlaison-.',Vie cn a prufite pour antic ipcr la te-
ic palronale (lit Supericur Gene ral. F,n hit prescntant sc•s vtrux . cn prFscnrc do la
cominunaute rassentltlce ;nant Iv rcpas de Ic Visucw de la Pruvine c de Paris
Iui (lit, cntrc ;cuter. rhosos:
''Par lobe- exeniple, coats incite: h la corrnmtnicatian rt as parta,(r. Ccla ft-ul atoll dr.' mnsr-
yuencet inaUnu/ura ;Ve terait-ee pat la pr mnnr t Icar{erde rout miller Lmjunrt ntir•ret 1114% panic rr
larilrc dr /a lant;tr elf- rr payt yeti mitt it transmit, rant doitte a ton insu -, line {riper r/ui runt a
amens a I'oifirrnerie? Cr ne fat yur le tempt de parta{er un pro Ir %or/ dr• nrtc eon/rivet ainrt rl nia-
ladet, le tempt auto, /)our p/rtt (Pun torifrere, d'acoir a tons loiter rn emir rpidrmie dr taiaan
l.ct jour.c-ci, tout air: rrridu repo cdre it I'inrilatiim rte M, P/CI/O;V pour c8e'hrey, mci lit
omlrere, tie la rr{ion dr tl, let rducaleurc et let rl?rri, lee ,aitarrlr itrrnre•t Heller dr• I 'rroG
de Cut'ry. Au cuwt rte I'/:utharistie, comme rluranl le ripat, taut aiez it, lrrentrr Ics mots yut ore/
rouche lrs ?Curt .Si ruin air: pit dire yur_ . "l'octa%ion fait. non pat It, larrwi, malt le Iarratn •',
lout In u»u itr> unit apprrcir er/ humour ciearmant, que mint rlrrartinin.t loujoun mina it rrdrr
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s aaln,1 . Let cities elf- in onais,sn . hrpernu sir run, prr.rrdrr guoleeur, crgnrn(rr rh• In ref or instil
Ii ,"lee. totes, wit /nnrla linu-ne, mhs/dr, lrmletuud Iran srnhmso)s prop nor rmlahlr nrnliaa
( ) !'war fund, In pritrrur Irahrnrlh' ssu' two, nuarr- to latrut, owes, ,nrnnu •, la9ural ;/ ota,
slits stirs,,, unpaud Yuri, moo pipe, ;%,,if, sou, i,na•rs run, rr ;ahwirnl p uns, 5,55/vs • rlrruai 'rus If rnla,-
,ahlr it /a dwleblr /moslh' dr saint I 'tai ord Nun, rotor, aims, war, porn Ir, If It?,-, quo wins, ndrr•or: it
l 'ref sisalrlr dr In (.aatri(rdnm, alhraM rnr/ts' al/rrshnn lit is/ pea Irl atfirs/ do, moorr i'a. nliua el top
a.ihs nrtoaon ( )
A%rs sa tzem ille-c hat, •Ilc, It- I'. l :roc sal 'cm cnsonc • n' iiu rnttt41tc . ct i'
It sass lies time hi rlr, ,vru.c gar rain lei'arc fnursrnlis ei / nusnsun sir fair /ite (.stir anhe illee
little r,/. use ,rushlr -I -il. one he./rXempls flu bon rfta5rslrv of ',,?I peal letter ds print Ili, air entomb, lip-
InV •'/ phis'.
/rrwi,, dam ts'sto, mfr'drhudrn//,'moorsl,ru/to fm rt,'lifntsgatedrrrlh'rh AI /1('/.('(:(,
at, ,,If assistant. At kiss he r1 at, Inrft lr, ton/tens de In .1laium Afhe Gist is sutuotn,ienrril dr
6rnlr, its /nits flans , girt j a: r1i left urns,' dannd s, nun,, r/ onion, it . bat an dr ms, trjaur , iii a Pa-
rt,
Petsrlrlower It,itlerrrtltrrd ten,ihlr not ,Guars/v, s/„ rnrr/rrrn /'alit, r/ l•ierrs - drmmndant dr
sit,, nwursllrs. nha, quo predispose drop, Issrus. I at dri tnrrlrr Is lot /s million dr or firer ,nuts I rrr
trope nurnd nfsfalr ',n bee loop/, ,, .11a//rrtoo, oortit, ' oil, r/ l,m/d, horn qna jr ewe, rot ,our arrwr,/u,
sr/b'/ssrrsllr'' I/ Ir I'isitroff , is,,, is ,/s, 'is,, AetprfisIli dshn llunaro, 1I 1)1'l.I'(:Ortit ;AI I
1Ili1, Alit r a I-I/ rot d'nrdrr, a sIsnr„ dr 411/, , 11"i rw t,
of, r'.m, pans,,'/,, it I i! t',feet . dr faits' rlr mar, astral pats, . wits . e r1, r t s'fee if»rutr
/iau rrr Ielse it ,if of/ He, hard. I'as /'elseprr,men Pipe a/srrs mots, &"'ilrsurhlar, 4i, per, rh r/arrhs
dr an (free. if rtl rnaintraam /.a! ,hops Ylm! than ,anp- i/ Sr ratl at wells feu sort (ant/rrrn Afear
I,, .Grua rl par rG a ,har,rr air iii lr ,wen een'an it list a. fifteen it l»rsrnl. Insists,, drawadi fire
.fr/
At S'irdrrrnsis rrr lnrsru dri ,uiis '„nrr ds ,arts! I'in,,
.ill dsrniilr, stnrurlln, storm, dr lit burl, curd l(nlau,l aruail rte hnnrrr wine I'ionad swots
hot draiauulrr do, s' l/sh. aiia I, ,
is juott dr ire ,flat - I(etbars/, /r lists, at oil. /s prnrdrsu In lends Ili /'nubs-(hind Ass ,snot, rls
ma rt us!,', If fnrr,no, o rant Inert. ynt rnr: darn in .11ai ,situ .11hr Car, . 'esl dr sells- .1 hos,nre, gar
/nuhrrrd Ir, /arrow's, (:nn/rim 's fearu tnrphones, he (:wuarr'nlrrue sap (Hope some it fnmthnr ai /rsut-
(:bnd /r drrefanrh ern rouse, /nrur ,hoornn he braribs In,n d, /)tell /.,fit rr rnyatr pnwhinl In .1r-
frontier Saint,. Ir u•rat is /rrrftalron, p pmts,, /ants ran,, ,1l h I odour elf-me, leas irtu grri ti-
nts!, har'rrs//,let s'l /ns•tre then, irllr Ilar,nn -
LE BERCEAiJ La s licturc clot C)itau ii•n,c (:cntrnairc , `I f t bri•c Ic l it tl e to •tnc
lion idcno c -I tt nil. sins, I., prFsulcn, o sic Mgt, S,ur.tbi•tc. (vi quc tic I}tx. (1411 pro-
nnn,.s I hntus sou, .iulst41r do liii. sirs , oohtits d41 Rcrt c.t41. (141 Iissttsc: 1. do D .Ix. (Its
liarad:ns. sls', pri'tscs It,. twists (it' R41iIsssc ct sic, (-)I% 111111%. loon 11mill w sic Pill(. du
la (:1,,ritr ,-I sic ps lcrsus airs Its piosronts.tires till lice It aus
Apri•, I, s on, pitta ion. Mss I' P:vi•sl41c ,1 44,41p" Ins s srdsrt l rs i csprr.uu c slip intrnli
51155 u'i•, too, tnc'stt,m.nsoni i ,'silt's oil , A 'a (: r,tttt;c•' , (,it 11.,-v .(it l'oisoytsr sic I, 41611 ,.. II
des e ,nttt'i•rs•, d41 Ilill, ns) ct rniin 14-rsnin,'c. Lc Steps ricer sic I,, s41aisOU .1\ III ;lulls",
pour la lourns'o (Ili 71, Ic Supt'-:14-111 (:, ns s sl, nsais rcton41'on ,;'awls(, hvu ► p.u d'ao-
lic, shlis;atinns (.o( I.tb.tn), it r, 11 %11 all I' Morin. It Irllrc slow sou i cl dons Ics sure
publig41c lots Loose pal Ins \'isitl•411 (it' 'I'noloo,c:
"(.'he, l'srr alums,
l,a Zrrar rlr A-es/pr• Sri{nrur wit lutqurin rim nnucl
Volts as'a its In hsmti de in 'nsitrr a verse, , r/rhrrr arrr warn is fin de i'annir du Quatrirmr ren-
lrnalre de la naissanie de Saint Vincent Si l(.•I NQ('INES.
.Mari dr rareree /raternrllr inrilalsan a faqurflr l 'auras ., rip mdu arrr lane si ir n 'ar•ai, S 'md ors uh/i-
{alians privues drpur, lanlemps. Ions//r: dune m'rxcuser.,/r. eras present dr arm a rarer cilibra-
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liar lit 24 as-ril 1'1X2, rrnrurrvrn/ la jot d'ar'oir per partnipri, 6 la alone date Van dr• rnirr, a
l'aurer9urr de ('armor 5irrrrniumic
[)rtes, s'il rare, plait, it toll, Ies parkin/sin/s ri lei screvnnrrir r/e r/i/nrr /'assunuue dr man union
dr ,mar ores tall, el Ines vino porn clue la srotente toter in liar loud an Iron/ r/r (rltr annex {rani/is Sr
r/ port, der (null error ahamhnur• pour in /{(Dine dr Diru r/ it sala/ des paurrss.
Dries aressi. it torts ceus cl lorries (e/le,, Lazaridrs e! 1•s'/lees di' is Charilr, qui ton! ean(rilna/ par
(inc (rat ail. (curs lalenls. /our presence ac/ice it Rangrunrs. /our disponihili(r au.s pe'lcrirrs. our Ices
Lrand now Jr rats quo lolls own acrz rnrttrihur it /stirs' miens commitrc I€ eisake r/r Aloussins
I INCE.\'T c/ ,on exprrir'nre spiiilra4/e.
Crdcc is Dieu, hirn des /suns sal pit venir is HANOI !EVES, rt ors prirrins dr• r/sec//errs herons
warms' /is retradanls do phesrrurs /ours nu les ss-ssrnnnrsles met pit nucu.t saisir, Lrdse It e tin /suns,
le c/inertl on a repo Saint i'I,\'CEVT et )it it a prix vas ins polo tiller are-drvanl slit Cluisr nr onmr
dmis Bias Ies pauerrs €! darts lours Ies larmr's dr para'reld. Js sonhai(r quo too wells it Ionics l,4/es
qui ant ra'la ,( rat s' c/e I rn it s t, err drill i r . prier, an lint minis ate /a nai s saner eh-.S t t oil I'i, rr real ,Direr(
c/as'anlat;r affirms, clans tear ,oration rluelierin. daps lour lie I oasa (rec au Christ F.Iasi/elisrrlerer
des paaarrs.
AftwioustpatsIn hrochur€ ' /5Nl-/9Nl Ell, asi r!airnnun taidehretwotpdoe/srn, "a de
eourrii 5455 pen plus Ic visa r d€ Saint VINC1:'.\'1• pour Is' (sirs apparailre Bans le monde rt VA-4!1i
,I, di' now (imps .1c souhailr qnr If dill/o/stir r•n/sate, r,lie rtnr5cc, acre erns lertrun, ies pe'lerhn c/
les r€/ rai/an(s. or nnilinur r! s 'a/spn,lsndis se Dais, s 'iI taus plait, de ma part tun Iran grnnd mr•rn
ass Rules de is Lharileder Rrneau qui or51 /stun cnmpris que 1/-1 A- 01?L\'L'S(lei (lit dri-enir oit plus
en plus an sentry de rr•lrai(ci e( de srssinrn ouverl a tons rru.%gm d/snerit rrlnuurr le Ina/r s'i /'rr
prrirme .spirilu€llr do Saint Vinrnrl, jr nee atolls clue hranesup d€ Piirs rt tit, S(rurs nn profile all
masimirm de (rite muer/nrc
I'ouz allez, jr It 'en dale pas, fair,' nrainlnrant lr /snare de colt sn5 nee r twenhrnnr, de ern tru-
Ian.s . de Ion tones e( de nos snu(is Jr,sauhailc quo cc hi/ms' j rn a/lemis ruse raper.., roes aide ti
rendic eMte a [)tell pour lout Ie hear qnr s 'ell tail audrrrrr ate R;1.VQI 71:\'ES rl corn penrrrllr aussi
de roil (onunen! Ions pall rz ronlinuer a metlre en p/rur en Ccrdrr tinrrn/ion qui cGcrait aroir
cnnrnrr• oh)erlif es' qai r(as/ ardrefois nm/u a to naissance du RERCE,I i' rt qnr• jr Ions roppelais
dam In Preface des "Fiches vinecnticmtes "(p Is)
"Rangairies, je me plain is /r sou/r;^ner, a ell rcnnse rot talent non pas ,el,/rmer/ pour elh•-in/are
mail Pont entree daps tin enranhlr•: qnr It lieu toll rst lie Saint Vincent fassr apparailre Bann rut "W-
gard, r•t sacs enraciricin •n( humain et tin,' persprr(icr de set rrut•res ail it a rn/sate sus /i/s It susme re-
fiiles
At r•e encore me, excusrs de tit paarsir elre air( rocs Is' 24 ar'ril, jr loin reeks, slur Prrr A/(I
R1.A'. moil i pans loud cr gstr onus as rz or{anise s't realme, par eon-sn/rnr e/ are, /'aide des Peres I t
des Smuts, (out art lnn,{ de crl/r arm(c r in,, nliennr. Que saint [lour I)/ "soil tell -mine man rmrei e•1
ma recsnnaissansr".
Ronne ' fete pour is' 24 acri/.. Jr voids hems ainsi gu€ let Purrs rt /rs .Friers qui oni trasrtslle peeler in
sirtice el la rrussi/s d€ cc Ouatrirmr Crntrnasn•
Jr stns, dons le Clnisl, Jesus, rntrr /out drrvuee nor.!,',
lah,r,^l (1 (:1/I/-A is (.'III
Je in 'urns Is ces sentiments du 1'. General.
En ellet, it m'a ere donn6 de participer is tine retraite an Hcrceau en cede Annee du
Quatriccntcnaire. Avec quelques aut res 65 lazaristcs j'ai pu resotircer a Ranquines,





P. Paul LIMOUSIN C.M. (1)
"Saul pour quclques-1111S, je suis pour vous on pretre inconnu, et
1110i-memc, je ne vows connais pas. Mais je connais, j'ai tres bicn
canna Ic Pcre Paul LIMOUSIN, un his de votre paroisse. Et je suis
venu aujourd'hui pour dire it vous tons et spi cialement a sa famille,
quel type de rnissionnairc, quel personnage eminent it etait, unique
en son genre, et quelle vie si surnaturelle it it menee pour Ies pauvres
chretiens du Kaffa, au sad de ]'Ethiopic.
Il est mart depuis plus d'un 111015 deja, et je considere comme on
devoir d'ami dc venir chez vous rendre hommage it cc grand his do
votre paroisse.
Nous, les lazaristes hollandais, onus avons travaill6 aver lui, noes
avons etC aver lui plus de vingt ans durant. Certes, je. ne suis pas ve-
nu pour rouvrir des blessures recentes, occasionnees par sa mort. Je
suis venu de Hollande pour essayer, - avec ma pauvrc connaissance
de votre langue -. do rcndre ternoignage de son zele apostolique, de
sa grandeur Bans Ies missions d'Ethiopic.
'l'out son cuUur, route sa vie CC hut d'cure aver les pauvres du K;11'-
fa, it y a vecu canine I'on d'entre eux. Cc groupe de chrCttens Ctait
entieremcnt depourvu des richesses de cc rnonde. mais exception-
nellement favorise par cc missionnaire unique, qui donna sa vie
pour eux. C'est chez eux qu'il it prepare et aussi accelere 1'heurc de
son deces.
C'est chez eux qu'iI posa les fondenients, causes de routes ses mala-
dies tropicales. Son zelc apostolique lui fit termer les yeux Sur soil
miserable corps humain, et cette negligence, Bien intentionnee it est
vrai, lui valut un tas d'inftrmites. Pendant des annees. le bon Dieu
protegea Ic Pere Paul par dc vrais miracles, nrais cessa de Ies faire
lorsqu'ii hut oblige de quitter ses Iidcles du Kaffa. Dans tin pays en
gucrrc, it n'y a pas de place pour un hornnrc de paix. L'cxpulsion
hors (fit Kaffa fut pour vous toils une catastrophe, mais bien plus en-
core pour Ies pauvrcs de la-has. Notts tunics obliges do quitter tout
de suite, et comme Paul ctait plus qui personae attache it son petit
monde, it a souffert sans doute plus que Ies autres quand Ies chefs de
province, nous out forme la porte du Kaffa: "Quittez cette place lout (it,
suite, quittez celte province dons Irs r^ingl-quatrr heures! ", c'etait Ic message
de cc 4 avril 1978. Et pour Ic dcrnicrc his, Paul Writ son sac au dos,
et pour Ia derniere fois, it fit it pied Ics 80 kilometres jusqu'a Bonga:
(I) Hctort e pro tit) ncee Ir 28 fevricr 1982 par Ic P. Gtrarrl RI:IN*I*IFS C.M . mis-
sionnaire en Ethiopic retourne rccetnruent cn I Ioll:oulr.
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une distance qu'il parcourut all moires six cents foil. Irnaginez-vous:
beaucoup plus que le tour du monde! Dix jours avant sa rnort, it
m'ecrivit une lettre, me disant:
"Ma sante s'anreliore je crois, mais je dois encore passer des exa-
mens le vingt janvier. Esperons!! En attendant, je m'occupc. Tres
uni et AU REVOIR... en Ethiopic."
"Ethiopie", cc fut le dernier mot qu'il m'a ecrit, et j'en suis con-
vaincu, it y a mis tout son cour, parcc que, la, en Ethiopic, etait
tout son cur et toute sa vie.
II m'est impossible de vows esquisser ici lc portrait du Pere Paul
LIMOUSIN, de "I'abba Paulos", comme des milliers de pauvres
l'appelaient su Sud de Kaffa. II etait vraiment une personnalite no-
toire, toujours en route avec son sac all dos, plein de medicaments,
plein de consolations pour Ics pauvres, plein de cahiers pour ses ca-
techistes, tout plein pour les pauvres, ... rien pour lui-memo.
Lorsque je partis avec lui, pour la premiere fois, pour une expedi-
tion missionnaire assez lontaine, je lui demandai de prendre un peu
de nourriture. 11 me dir. "Cc n'est pas necessaire, partout on trouve
tout". Nous partimes done... 2 heures, 4 heures, 6 heures, ... nous
parlions ensemble et toujours it marchait. J'ecoutais les ccntaines de
bruits de la foret et j'entcndais aussi le son continu et monotone de
ses bottes. Un voyage sans terme, semblait-il, et sans repas. Lors-
que le temps de manger approcha, it me dit: "Alors, cher Pere, rien
a manger, mais 4a ne fait rien, on dit on rosaire et comme 4a on ou-
hlie la faim. Au nom du Pere, et du Fils et du Saint-Esprit..." et la
marche se poursuivit. C'etait son style a lui, mais pas le mien! Pour
nous tous it etait d'un genre solitaire, et partant on peu isole.
Un Celle situation parfois n'etait pas facile pour Woos sous, et spe-
cialement pour moi, econome de la mission. je inc rappelle que no-
tre Eveque venait faire regulierement le tour de nos maisons et tou-
jours la hutte du Pere Paul tnanquait de chaises, de table, de tout.
Et chaque annce, I'Eveque me suppliait d'arranger les chores au
mieux, de fournir a Paul au moires lc plus elernentairc. Et chaque
annce, avec effort, on portait Bans la hutte: meubles, couvcrtures,
vetements.... et bientot les meubles disparaissaient dans lcs huttes
des instituteurs, les couvertures et les vetements darns les huttes des
pauvres!
Pendant des annees, it n'cut pour soul mcuble qu'une caisse, faisant
fonction de chaise, de table, d'armoire, d'autel, de tout. Rion pour
lui, tout pour les autres!
Lorsque j'ai rec;u l'annonce de sa mort, j'avcrtis aussit6t ses atnis
qui avaicnt partage ses labours dans cc paradis du Kaffa: Pretres,
Sours et laics, toujours encore pleins d'admiration et dc haute esti-
me pour le P. Paul.
11 n'avait que des amis.
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Qu'il me soil pearls de vous citer quelqucs phrases, recueilies
dans Ieurs lettres. Une S cur m'ecrit: Chez les Lazaristes ici, les Pretres
ont chance one messe pour it Pert' Paul: 1'eglise etail arclripleine. A present, je
Buis sure d 'atoir on ami au ciel. Que de fois, d 'at rapetasse ses i itements! Com-
bien de foil ai je cache son costume pour qu 'it rut all moils quelque chose dr
presentable pour alter a /a grande rille. Quand it est parti pour le Cameroun. jr
l 'ai habitle ri neu f. Comme it etait on pretre dilicat, cornme it a barboti pendant
henle arrrersl.,
Uzi missionnaire: ' ....j'r.sprrr receaoir de son herilq{:e spirituel, on petit
per de son Me et de sa conviction . El quel micompte, quele contradiction qu ':1
dui mourir hors d'Ethiopie... Afais personne ne peot rime sans ctrur, et son
ctrur, ill 'a laisse ta-bas ".
Le Superieur d'Addis-Atseha: La mort de noire cher Pere Paul noun a
trop choques. Nous pensions qu'il elail a per pres err route pour le Cameroun.
Samedi dernier, noes axons celebre one messe de Requiem el tour les rr/i,^irux
d Addis etaienl incites. La Chapelle ilait comble, i'archei'Pque aussi etatl pre-
sent . Le Pert' Theo ( ban Royten ) fit one allocution hire sentit . Chao tut itail
containcu qu'il aura one place bins iletie au ciel, car en perfection it noun at-all
lows dipassis "...
Uzi autre pretre tn'ecrit une 1cttre qui est une meditation supre-
me: ''.-Mon Pere, pourquol i'es-lu tui toi-menu''... Oui, je comprends,
pour it's autres, pour nos paurres... mais pourquol, morn Pere?.... excuse-ntoi,
je n'y suis plus. Out, cest trai, c'est erangelique de se tiler pour Its autres....
mais jusqu'ici je n'ai pas trouti one riponse salisfaisantr. Prut-itre me jaut-il
encore quelques semaines pour mint-: comprendre. Quand it dis all Per,. "Re-
posez en pair :raiment, le roils crux du bien, pane que roes sere- hire fati-
gue a la fin dr cotrr route. , Jr on pense pas qu 'il nt aurait eti passible - rut a ntoi
ni aux autres - de./aire quelqur chose pour sous en cr lumps-la. Mats en cr mo-
ment, .je m'inquiele..Je me dernande st j'ai fail assn-. 1l rn'a manque peul-dire
de sous donner a temps on Terre d'tau potable, ou on pru d'rau pour later robe
linge. Nora it salons: sous coos rtes toujours neglige torn-rteme , z-ous naniez
jamais de demandes a forrnuler de rote coli. Lous itie: ere pour Bonner aux
pauores mire grand crrur, nacre ginirositi, noire zele apostolique, tout lout.. .
Vous now, are- tous confondus... Pour cela: noire Grand Merci!''
Bien chers fidclcs, voila hies, clans cette let ire, un magnifique te-
moignage, et l'autcur y a exprime les pensecs ct ICs sentiments de la
trentaine de Pores hollandais qui ont vu I'honncur de travailleur
avec Paul, leur confrere.
Unc sour arnericainc - rile aussi ('tail are( sous en Ethiopic et el-
le travailic maintcnent au Taiwan - rn'ecrit: "lmaginez-sous son
cinquanle-huitieme annivetsaire, It plus jo/i sans doute de loute sa tie. Comnte
it sera recu par tons Its saints du Ka/a, pour lui assurer enjin on repos tant
miritP
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Je retnercie Monsieur Ic Cure qui ne'a permis de (lire cc petit trot
sur cc grand missionnairc, cc his de votre paroisse, cet homnic uni-
que. Le monde, par son depart, est de nouveau appauvri. Je prescn-
te it la grande famille• du K re Limousin mcs condoleances sinceres,
ainsi (Ill(- (('Iles de moo compagnon qui ni'a conduit Wi et qui, com-
mc missionnairc laic, a collahorc aver Ic P. Paul ci nioi.
Mes c•ondoleances egalcment all nom do tous Ics (:onfrcres et de
touter It's Scours en Ethiopic et en Hollande. Pcrntcttcz-moi, pour
tertniner, de your ofli•ir memo flies felicitations pour ce grand mis-
sionnairc•, cet eminent tnembre de votre famille. Faire des Oraisons
funi hrvs, ce n'est pas neon fort. I)e Ic faire pour cc Pi-re cc me flit fa-
c•ile..J'ai pout-ctr-c trop pat-16,.1e It- sais, mais ('('tail pour moi la s.u-
le fat;on de sous dir. cc• quc.l'avais dons coon ((rui AMEN
Father Henry V. YOUNG C.M.
Father Edward W. YOUNG C.M.
Father John V. BURNS C.M.
Twist- in a /talc more than it month our Prat tnu r has e.tpertenrnl thr death o/ a Fathrr Fntnt
In Frhruarr it tr•a: Fathrr IIrnrt Yount , and in Mart h God callyd to / Iimsel/ Father F.r/trarrl
3 ount
HENRY V. YOUNG, C.M. - On February 19, 1982, Father
Henry Young, after it long illness, died peacefully in his sleep. If he
had Iiy'd until June of this year he would have conrple•ted sixty years
in the priesthood along with Fathers Bobby Grogan and Frank St:nt-
We. In addition to these three, the class of 1922 included John
McGuire, Terence O'Neil, William Mahoney . J,unrs Biggane,
Nelson Schrader. Edward O'Brien. Francis Moheringer and Gerald
Curran.
Henry was it native of South Boston, Massachussetts , were he was
born oil May 16, 1898, the son of l Ie•nry and Elizabeth Young. I IC
received his early education at the Boston Latin School, St.
Vincent's Apostolic School in Germantown and St. Joseph's CoI-
lege, Princeton . IIt• entered the Novitiate in Germantown on May
25, 1916, and pronune .d his vows in the Little Company on May
26, 1918. The next four years were spent in St. Vincent's Semin:ury
before his ordination to the priesthood by Dennis Cardinal Doug-
herty on Jtrne 10, 1922 in the C athedral of Sts. Peter & Paul. Phil-
adelphia.
His lirst assignment was as a teacher at St. Joseph's, Princeton,
where he taught for two years before leaving lirr Panama. He re-
mained in Panama for four years, 1924-1928. Returning to the Sut-
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tes, Henry began the long period of his priestly life in preaching
missions while assigned to the following houses: Springfield ( on firer
different occasions - 1930 to 1932, 1933 to 1938, 1954 to 1960 as Di-
rector of the Mission Band, and 19(14-1968); Opelika ( 1932-1933),
-Toronto (1938-1939), and St. Vincent's Seminary (1928-193(1 and
1945-19.18). This period of mission activity was inn•rspersed with
short assignments as pastor at Bangor (1941-1945), chaplain at (:;u -
it(-\- Hospital, Boston, (1948-I962), confessor to the Daughters oI'
Charity in Emmitsburg (1968-1969).
Since 1969, Henry was at St. Vincent's Seminary where he
served the Community in the Apostolate of the Suffering; he was
one of the initial residents in St. Catherine's infirmary when it ope-
ned in June 1981.
Father Young was the uncle of Father Joseph Young who died in
1964 and Father John Young who survives him. A Mass of Chris-
tian Burial was held on Monday, February 22. in the Conununit\
Chapel at St. Vincent's Seminary at which I was the homilist and
the principal concelebrant, assisted by Fathers John Young and Al-
lie Grass.
Burial followed at Princeton.
EDWARD W . YOUNG, C.M. - To all of its he was always
known as Eddie although he was baptized William Edward: he pre-
ferred the reverse order of these names . He was born on November
16. 1899, the son of'(:harles W. and Theresa (Minader) Young in
Brooklyn, New York. On July 18, 1918, the eve of the feast of St.
Vincent de Paul, he entered the Novitiate in Germantown, taking
his vows two years Leer on the feast day, July 19, 1920. After his
theology course at St. Vincent's Seminary. he was ordained on June
6. 1925 by the Most Reverend 'T'homas Shahan, 1).I)., along with
Fathers Daniel Lander, ,James Monday , James Smith . Frederick
Burke. Oswald Morton, Elbert (;av. David Porter, Charles Doher-
ty, Edward Matthews and John Cartol.
Eddie was one of the early missionaries to China . He went there
after his ordination and remained firr almost seven years. Upon his
arrival Ise was assigned to the main house in Kan( how , learning the
language . Following his year of apprenticeship he went to laingnan
to lend a helping hand to Father George Moehringcr.
After two years there, he replaced Fathers Tom Crossley and Vince
Dougherty in Tayuhsicn . He was there only one year when he was
seized by the Reds and taken captive. The Communists had been
causing hitn great ha rdships. Upon his capture by the Reds, they
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demanded it ransom of $10,000. -I-hc story is told that when his( a p -
tors told hints of the rannson, he laughed. When asked why hr was
laughing, 1?tldir rc•sport(Itd that ''in the first place Bishop O'Shea
doesn't have $10,000 and, even it he slid, III would never use it to
release nx•." This was typical oI his spirit and it was this wont spirit
that made' hint reticent about the incident because, as he said on one
of (,tsion, enough had been said about it alt•t'xdy.
I)iuing his captivity he was unh:u•mcd and alter sortie till(' was
relt•atsc•( I in a clt •st'rtrd aria of the \'te iriatr and he found his way
hark to his mission. His providential cm apt. with his life allowed hill)
to return Io 'I avusliic•rt for another three slaws before his return to
the United tI.itrs in 1932.
Alter his return honer. F.(Idic taught at Niagara University lire ten
years . In 1942, h (• was transtt •rrrd to St., John's L ' ntseisity . Here hr
taught Philosophy . Religion and \lathcntati ( s. In Ili(- latter field he
was it real genius and was highly regarded by his students, esprrially
those who writ' preparing for a car (• rr in science , engineering and
proti'ssions requiring a ntathentatual hatkground . When the (:oI-
Irge nerved to the new t aunpus in Jauuaira , Inc requested to remain
at Lewis A cnnur and beratnc a Ica(her in tit.. John's Prep, again
teaching nuthrntatiis . In 1967 , (cht•u tit . John's Prep was being
phased out, I•:ddir wall haying uouhlr with his eve s. But he (onti-
nued to hr active in pri(•stly work , serving tit tiisters of Saint,Josrph
in downtown Brooklyn in Bridge Street for more than twelve years
as their chaplain.
From this lime on, he had long and painful illnesses that lasted for
several years. First, it was his ryes - he had glv(onta for whit h lie
was operatt ' d on; he sulf(rrd from arthritis and this was followed by
at nlalignan(v in his throat . Afiet• several operations lie was unable to
swallow and un derwrite it series of radiation and chemotherapy
t real rnellts.
Father Young rank to the infirmary on August 3, 1981. After sev-
real stays in the hospital during the past y(a he finally asked that hr
be allowed to return to tit. Catherine's infirmary to, its he put it,
''die at home''. His wish was fulfilled by his death on March 22,
1982.
During his Iifc-titer I';cldie wits a proficient philatelist . It was not
only it hobby with hint but inure rsIw tally he used it as :t means of
raising funds for the missions . In this he slid it great job . His mission-
ary spirit never waned.
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Eddie is survived by it brother, Ernest, and it nephew also moue(]
Ernest. both of whom live in Haverhill, Massachussetts. At the
Mass ol' Christian Burial on March 25, 1982. 1 was the Principal
(:on, cltbrant and the homily was preached by Father Lester De-
Nlmt. Burial was at Princeton.
l.a,1 ruvrd the Pew ime cuummd „uulhr, h,u icilh the- dndh s/ 1•atbrp lob„ Burris itdm died
.ap,d 28. 1102
JOHN V. BURNS , C. M. - Jack Burns was associated with the-
Vince• ntians throughout his entire life. He was born on April 15,
1907 and baptized in the church of the Immaculate Conception in
Gerrnanto vii on April 28, 1907. He died on the anniversary of his
Baptism . His early schooling was in St. Vincent's Elementary
School front which he graduated in June 1921. 'I'll(- following Sc•p-
tetnber he entered St. Joseph 's College in Princeton; there he cont-
pleted high school and college and, in 1929 . was awarded the B.A.
degree.
(_)n June 15, 1929, he entered the Novitiate and pronuncec] his
vows on • Jttne 2 :3, 1931. This was followed by agree years of theology
at St. Vincent's Seminary, Germantown . I (e was ordained on May
26, 1934 in Sts. Peter & Paul Cathedral , Philadelphia, by Bishop
Gerald P. O'Hara, D.D., Auxiliary Bishop of Philadelphia. In his
class were Joseph Bogart , George Kelly. ,Joseph Kennedy . Pairu k
Doran , J:tines McGlinchey , Daniel Monday, George McCool and
Charles ( )'C onnor.
Jack spent his entire priestly life in the apostolate of teaching,
execpt firr one year when he was on the mission band at Springfield
(1959-1960). After his ordination to the priesthood he was assigned
to Niagara University to teach classical languages. While teaching
he also attended graduate classes at Niagara and rece ived the M.A.
in philosophy in 1935. In 1935, hr was assigned to St. John's Uni-
versity. From 1935 to 1958, he taught Philosophy in St. John's Col-
lege, at the same time doing graduate studies at Fordham Universi-
ty, receiving the Ph.D. degree in philosopohy in June 1950. Follow-
ing a year's sick leave (1958-1959). Jack return(-(] to Niagara Uni-
versity as Professor of Philosophy ( 1960-1972). fn September 1972,
he was assigned to St. Vincent's Seminary on it semi-retired basis, It
was at this time that Niagara University named him a Professor
Emeritus Ile ,•ntered the inhrnrarv as ;r patient in 1977 where he
rcntatuc(I until his death.
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In addition to his tea( hint', h:tthc•r Burns was it writer oI sonx•
note. IIc was one (II the c(lntriiutint; authors lo 77>f (.or,,f/>l o/ l•ifr-
d,un, :t vnllltlll• puI>lish(cl by St. +uhn's University which nt('rited it
special aw:nd s;rantccl by I'rr(dollls Inundation III' Vallcv Fnrgc• in
1'106. (hhcr :u-ti,Ics wcrc puI)Iishrd in the journal of tlir Arttcrit an
( ::tlholi( I'hilosophit al Asscu laden as well as in scvrral (:athcsli( and
sctIlI:cr tnagazinc•s 4vhcrc his vvritint;s were always wrlcomc,
On Nits I. in tic Public (:hapcl, I was thr I'fincipal (:onccle-
I>rant .11 \I,(., of (:I>risii.(n Burial Ior 1a( k. I'hc hnmilist Was 1ack's
( I:t5Stlit I r , I':tthcr ( : I ( a r l i c ( )Von nor. Burial %s:ts aI 1'ri Itcl' I( )I I.
(;eVard ;t l ,t1.1 //(lNk) (.' If
P. (:ofnclio KONING C.M.
El I' (. fane/io pat io el 17(h ahri/ (h' 14J6 Si,./rlmi /in /u( mu) , rlunu•rosa y
nrhlrnerrh (an;lir (1. I idfndam - /L,landa /,I .\-orlf su fmfhh ). era r'rlortcfs,
a7Nf ltd„ rrn /1,11.4111 df /1i' 04/nrr( I tanlhrrn, inr'/ahlrs drs{(mtu4 (L' Dim, rut
l•r'rda(ie,o (•14'( 'x4, (Ir' ( •n( allanf4 sa(t'r(lo/alr s •1 I'm l' l 7ll t lri7r afros de edad, res-
/mn(lirmb, w7rfrosanu'nl(' al llamadn de 1)ros fnlro or fl Not it iado (lr' los Padrfs
A t ull rf , s Al IN /nln, r/e /'))'{ fur 4, l denad4, 4atl •r(lalf, fineo ln'mf,n df 4-
/,nl.s- it'll 1,174,4 In s r nnlpairn4,s /lit enrtad„ a (:errlr,..• 1 nlrri(a. .. Era la apnda
, nero(a. leaf ,' n/)orh11la que la P7nr'rnr m elf Hola» (la data una vcz rn2, a la
tilde %tm
/.lr'^(; I 'l I' (•orne/w a (,'oairmala a l,rinr il>ios del aiu, 1955 y, dfsdr'r'rionfes
aqui u• (/u(dri +i7( iendo a A m (-?t lei /117 (nna de la+ en /frm4,( fmhre(.. - (.(m gttr
r(rr;n e.elarll(rha ,•/ P. Sail n t, fn hi (:a fill: (/e/ ,Sen1,r (1f la, .tl,v'rn 4,n/i(u df-
lanlr' (h•/ /l'relro (/fl am i1n I ' r nrnf)a irr•7n "r einliciflf ahm de, a/raslolrrdn S(Werdn-
/(1 1.. Chin h)+ hartli sunm, ru(40/lU mahinronios. . ( ;ruinlrrs a h soli ( fo nt's....
(:uanhrs Alias. - - - 77:4nn de (1171(11 (I/r•(0 % ((m fl (4rd4,r de su /117 /i' 341 es/rrer-
dr +rt % h10:154, 4(5114(4 hu, )1 (liui)tttllo (lf ,Salt I -irfnlf "
l /411nn (/1,r „ lra t f:: 1,I, fr. n %u liens u r nilar n h,s sutvn /1,411 4tnnf11f rr^rr
(uha ((5n it iuvto s hrf) s y rmyo 7,s (1/ie711os a sewer en la hn•rlu1. Iallado I' ttill stan -
lf.... ti', hi/is ic/f' anus (h' /ahem-( en r•+la lifrra qufrid(1 de, (;uate,nal(1 (/r'(emp(-
,lr1n /lo 1il7n/1,e, sieln/>r(•, 4(m rum ( o?Wel14r la 1711(rt(llahlf, t'1 ra14'o dl' Capell(in
del H1,(/n/al (;rn(rai San / rtan do 1)14,+
El nN Vn 4, dia err glle i1r( rl•(l; a/ (. 71441, W di(,, - r71Nr( 4,h' 4 111 (/f mar::
fshrrn •rr l(1, (alas del Ho(frilal. dfsl)urs de Maher n'h•hnldn la Ali4(1 y efsiladu
(r (us fulr rrrlle? 171 el .1 +i/1, (lr• In'tilidos, ,'f 11lr(5 hq:ar do, sr,Jrfm11•nto I• (/1' (lnlor
171 (/ul ' (li/a rldia a diaPN, anlah/(• y 7(•/7(lmam(' w/(, f/ 11p71 ( u(d 11 (11, Dins,
1'111• lr(lerrfni(/o I/11171174'r ((lrlu'llle f/ /0(1 (4 en la rnaiana
- /1 de mar:rl de
I4182- .. E n la madnt tada del sahadn V; f1 fr)ra:„n quf sir7npre f%/tun llrnn
dr cmnpmsil n /lara rd en/erlnn /inhn• I' de a{nor a •/esris y a Ill Sanhsima
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ttadre.... dejci de latir.! ...
Cristo, que treinticinco arias antes to habla int ilado a .se,{'uirlo a/Id rn una
playa lejana de su gurrido t'olendam... to encontraha ya lrslo y madurn Para la
,t'lnrra celestial! ...
La rloticia de su /a/le(Tmlento cundrri innnrdtatarnente l/mnando de prna y
consterna( ilin a sus companeros.y amigos y a Iola nucllriod de personas que den-
tro y fuera de los Hospitales conocia y apreclaba at P. Cornelio.
Aids de una oez crei adioinar en crertas expresiones y actitudes suyas alto asi
Como an prrsentrmtento.... ' `No me sirnto hirn '', era to mds que decia.
No sahia lamentarse nr quejarse, habitualmente... Consultaba algun medi-
co, tomaha las medicinal y se quedaha, aparenlemente par to ncenos, trangui/o
sin dar explicaciones de sus molestias.... Se nucy bien que le preocupaha no po-
co el ''Estate paratr" ... Estad preparados, de Cristo Nuestro Srnor.... Algo
que podria demostrar/o, rs el haher dmjado su proprio teslam ento, a ojo.s vistas
preparadoy neinucioso... Oh! ... Yo rstoy cierlo (It, que a it no to sorprendi(; la
duke toz de,/estis llamdndoto a su renturosa eternidad! ... Lo que acontrce es
que muchos de nosotros no nos acostubramos a la idea ), at pen samiento del par
trr definitioo....
La larde y la noche de ese dia sdhado - 13 - estuoo en su atalid delante del
Smo. Sacramento en la Capilla del A silo de Inedlidos rodeado v acompanado
par las oraciones y !as Jdgrimas de dolor y gratitud de sus pacientes y de unit
enorme canlir/ad de personas ... Sacerdotes , Hermanns de /a Caridad , en/iCrlne-
rac y empleados de los Hospitales y amistades , acudieron a mar por su alma y
tambien to acompanaron at dla siguiente - domigo 14 - a !as die-- de to manana
a la Misa Exequial , en la Capilla del Senor de las Misericordias . Esta Misa
foe celebrada por el Superior de la Casa de Guatemala , 1'. Gerrndn Gorizrilez
D. acompanado de ocho sacerdotes mds, .. ILasta su tumhn en el Cementerio
General de In ciudad de Guatemala llrinnlos, con nlunerosa concurrencia , todos
sus Cohermanos .... El ultimo restionso , anles de la inlucrnacr (in, to pronunci(i
lvlonsenor Mario Rim Mont, Prudino, Obispo (it, Fscuintla.
Quedaria incomp/eta esta mal pereenada croniquil/a en memorla del Padre
Cornelio, si no mencionara estos dos detalles que ocuparon lu,{,ar preferente en to
oida: su abnegado y fecundo apostolado en la Benemerita Iermandad del Si for
tie las Misericnrdias y su ayuda econdmica, constants, y sin rgual. a la Escuela
Apostdlica de nuestra Comunidad, en Quezaltenango...
La Hermandad del Senor de las Mrs ericordias jue fundada desde el aho
192.5 Para sostenery propagar el cults a la Sagrada Imagen de Cristo Crucrfr-
cado que destaca en el lugar preferente de cu Iglesia ( 1 °. avenida - 11 calle, zo-
no I ) a donde acuden con.stantemente muchisimos fietes, mds numerosos sin
duda alguna los dial tunes, a pedirle a fesus, /lends de confianza su misericor-
dio.sa ayuda ..... El Padre Cornelio jue durante 22 arias el celoso Director de Ia
Ilrrmandad entre cuyos asociados supo siempre mantener el fi ego sggrado de la
Fe, la Esperanzay el Amor at Corazrin de Cristo, infinitamente amable_y hon-
dadoso.... Nunca faltd en /as reuniones y fe.stioidade.c. ... Nunca lr laud a nin-
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L'lrna ,/r lu.s Sm'ins gttr' a rl rd whim en rh'marula dr (1 Tula )' r nnuyn.. .
/)loan/, lart'u^ aims rl Padre (.marlin 5)11))1. amahlrr in mienlrmrnlr. f,rlir
/,ara ,l suslrnir/lirnIt, de ntu'slrit /,I(/1?la .'1 fmslriluet. a .\ImlrnN7n .tlrnur .
S11 1)(i rurunlrar , urarunrs w'/rrrusns qtu' P rs frunllirlun Invn/,n' a v1) ref/n,'? / PP//I'll
/1)s_.
1., dahan sus It/m,snas.... )' el, nlrs a nlrs. rnlrrlaha al Path, /?(( far r/r /Irrrm,
u,,a soma, nun lm)' ,lia mur afar,iahlr, qu,' ha rrarslillli,lu la has, r(u,U'/nua.
,,Willa r firm, /aria rl wslrnimrrn lu It, nurslm% r'n,a( nnlrs
\•nma sr' (I tlall) r1) Nit t!rnotsa hi(/U'' 1)i lrrlarllri uhsnlulann'nlr nadir....
/'fir /rrn/rla I '.t/n'r1 I•m m /,/U',/) )' drhll nnsl"narln. I'.1 1r 1/11Slrr n airs. , l /11111
( i/)IuI dr 1)111„ did al full,, /,,/stir dr ht :1 pn,l,ili,a. Nit ' 'I Pill/,, ... Iunm rl soli'
,/a ir, fla ra In, llrlmom 1,1)11' 'II' ?, )' ( lIn I/! r l' till mr' I•Illlir•alarla si /r 1,'( 7!1/1!11,
1/1l,' II Pith, (./,rmllr, 1/I ',?) )'Il r'I IlNll7u I/,/ ('slam /u,Pa II a llu 1!_', /lul h r
rln'rlr, s
\',lu /)ill h l f,ndidu ,•)1/11,)1,) /111/)1/', rslr urnwlP//(U )1,11,,_)1, rshr ntvrdn
raliosisinra ) d(vnIrrl,a,la'
lla1/fl err rill', lain," (.i,rn,lm' AN (,,arias /mr sri, hurmn r/rnlf,lus .Ilhi
/lu/R, a /rstls )' In ,\a1)livlml I'/r,r',rl. r1) hell rda /mr vw amtlIns )' r uarf,rllr,vns
fn,r nnrs lra% r tam inrll' s .. Whit sus 171 /i7111m fllll, ll's On, srlmJ /m?, I urrm I
Zr, Iirmfar• a (.risen rU r'llos.
%'irlfil I I I'IR N;\NI )I•:% (:, \1.
I?IIII . I (1(:1? .' I I•I,I
l3((:NINI, ; I nnihah ' I,:c ( ;hic.:I in It all, I'.(hiwi ll \,111( c11zia11c. Rw
Ina, I98 1, '1 )) 1)• + 311 1)
Now c a)u.l)1li((11c (11 Iran llc•I,cti. I970, N-It;1 A. It11g11i11i .1 11lis Ill
.('lvI4 r dc 1'111111Ihlc I''.glisc I)1I all' dc c c pa"s Ics yu:Ililc s cl•i11tcIlil4c'1I-
c r c1 dc (will-, aillsi (Im. 1*151)111 (I•urt;:cIll sal hill. (111,11 .1\;Ill (Ic'1)I)1v('s
(loran/ 1)r(•. dc vi11gl annc.c•s all .(',vine cl11 1-c11)111v(a(t Ii111rgi(I11c. I,,I
I:incc 11'011111 pas dc 11)115 rc•I,(,s. I.c•s (: clhuli(I st.% r h:cl(I(-c•n. .cu..i 1,1(11
(im- Loins, Ics c hrc'li(•ns :I..v1.ic11s, arnlFnic 1)s, nrlhculc,vc•s 11155(5 (I
gI'c(.. ainsi (1111' Ices '1111(s cc,I1111rlr11:11IIc. nc4•s (I( I'AttiIi(:Illisnu• I•I
(Ill I'rwl'SIa1111srllc•, 1)111 :1 vivre Ills hc11rc. Ilillil ilrs. I.1' N1111cc Ii11-
r;nini 1)'a pas (1.(,1)11 cl'allcr 5111 I1' 11 1))111 v1slicr Mans Ics r('gimIs
Ir. 11I)1i115 a((ussil,lc•s (Ics I hrl Iic11., ralhuIi(11IC. )1(t 11)111. (I(ti
11'av:Iic'111 j:unais 1.(.k11 till (1vc'(I11c (Ic•p(tis (Ices cliz:Iinc•s cl':Innc c s, fill
1)1)111 r('nc,murcr Ics ouvricrs c•11r)11)c4.11s vc'nus Iravaillcr 5111 Irs (ha11-
Ilcr.. II a ,11)1)111 Ics hcures (111111 ilcs clr 1''11:1,11( des wat;l's :(t11F1 I-
c all., aVC( (Im it c i'lchra Null ('I 1',11011(5 (I:11Is Ic11r prison. ( )r it :I
Ir)1(tvc Ic 1(1111)5 dc 1)1()1(1 (Ice /,)1111 aver .(. 1)(c lpali)111s pasl)1ralc. 1'1
Ilip1)1111all(I11c•s (till' ,1•111(/( aP1)r)1liuulic .fir 1•hislfiirc do I'I';t;li.c ('11
Iran.
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Cette histoi:e s'euracine clans Celle du judaisme (Cyrus le libera-
(eur, '1'obie, Esther, Daniel, en attendant les Mages). La rencontrc
du christianisme et de la Perse mazdecnne n'a pas ete facile, Ic sang
des martyrs a coule sous les Sassanides (4'-6` siecles). La fiti n'a
pourtant pas cesse do se repandre, one Eglise perse est nee. N'Ialhcu-
rcusement, en 486, elle devait passer all Nestorianisnu'. Ellc n'en
demeura pas moms d'un dynamisme missionaire etonnant,
puisqu'elle porta Ic nom du Christ jusqu'en Inde, an Tibet, en Chi-
ne et a travers I'Extrenre-Orient. Puffs cc fut l'invasion de I'Islam
(637), aver toutes les contraintes imposers par la religion don)inan-
te. Le 13` sieclc ouvre I'erc de la mission catholique latine cn Terse,
qui devait connaitre son apogee au 17' siecle. Dc nombrcuses famil-
les religieuses vinrent y travailler: augustins, carmes, capucins, J6-
suites, dominicains, prirent pied tour a tour en Perse. Its y furent re-
joints au 19' siccie par Ins lazaristes. Lne derriere partie do I'ouvra-
ge presente I'Eglise clans I'Iran d'aujourd'hui. Pour des raisons evi-
dentes de discretion le livre tic contient aucune statistique globale
des chretiens sous leurs Multiples denominations. Entre IC's divcrses
Eglises la fraternize a remplace la concurrence d'un passe encore re-
cent. Les chretiens n'ont-its pas un hesoin urgent d'unite pour con-
server leer personnalite religieuse et porter Ic temoignage de lour tom
enJesus Christ an scin de la Revolution islarnique?
Dans ICs 30 pages de photos on trouve aver interCt la tonrbe
d'Esther et dc Mardochee a Hamadan et cclle du prophctc Uanicl a
Suse, ainsi clue la stele chretienne de Sian-Fu, datee de 781.
1'. Jn1 ';vl./.
(" La .ltaianrl)icn", n" 149 . pp. 151ISti
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